|o


الرحمزفضيلديشخ
"هقغ





مكية وهي سع وسبعون آية

## 

. (会)
 وحده، والمستعملُ الماضي نحسب، والبركة: النماءُ والزيادةُ، حسبية كانت أو معنوية، وتأتي بمعني التمجيد والتعظيم، والفرقان مصلر فَرَّق بين النيئين، سُمي به القرآنُ لفرته بين الحتً والباطل، أي تعالى وتعاظم
 هَبَدِهِهُ أي الرسول
 للإِنس والجن، ومخونأ لمم من عذاب الهّ، والإنفارٌ: إخبار فيه تخويف، كما أن التبير إخبارٌ فيه سرور .

##  

 والأرض
 في ملك السمـوات والأزض، وإفراده بـالـذكـر، للتصريـح ببطـلان زعمـ


 والثدبر في أمور المعاش؛ واستنباط الصنائع المتنوعة، وهكذا أحوال سنائر

 .
 بدلالة ما قبله من نني الشُريك أي اتخذ المُشركون لأنفسهم آلهة متّجاوزيني


 عليه ما قبله من مراتب عجزهمه، فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع الضر، وجلب النفع في الجملة كالحيوان، وهؤلاء لا يقدرون دفع الضبر،

 يجب أن يكون قادراً على ذلك، وفيه إيذان بغاية جهلهم.







 الرائن، بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مباراتها لعنه لعجزوا عن الإتيان
 المستنبة للسعادة الدينية والدنيوية، والأمور الغييبة بحيث لا تناله عقول
 بريء منه.



 مَحَبِيِ أي تُقرأ عليه ليحفظها من أفواه من يُمليها عليه، لكونه أمياً لا
 ومساء، انظر إلى هذه الرتبة من الجرأة قاتلهم الها أنى يؤنكون.

.




 الثبهات، وتد جعلتموه إفكاً، مفترىَ من فيّل الأساطير، واستوجبتم أن

 بعقوبتكم على ما تقولون في خته

$$
\begin{aligned}
\end{aligned}
$$

 بخصوصية الرسول مذا تصغيرٌ لشُأنه







(1) سورة الحاتة، آية: ع؟ ــ 0٪.

يكون مَلَكا، مستغنباً عن الأكل والثرب، إلى اقتراح أن يكون معه مَلَكٌُ يصدِّق، ويكون عونآ له في الإنذار .


 كنز، يستظهر به، ولا يحتاج إلى طلب المعاش، ويكون دليالّا إلى صدنه

 القائلون الاولون، ولنما وضع المظهر موضع ضميرهمب، تستجياكّا عليهم
 قد سُحر فنلب على عقله.

. سَبِيكا
 على التفوه بها، أي انظر يا محمد كفـ فالوا في حقك تلك الأأقاريل السخيفة، الجارية لغرابتها مجرى الأمثال، واخترعوا تلك الصفات البعيدة

 طريقاً موصلّ إلى الحق، بعد أن ضلوا عنه.


( الْ


 وبيوتاً مشيَّدة، وعدم اللتعرض لجنوار الجاب الاقتراحين الأولين، للتنبيه على
 ومنافاتهما للحكمة، وإنما الني له وجه في الجما الجملة هو الاقتراح الأخير؛
 للرسول

 أي بل كذَّبوا بالقيامة وبَالحساب والجزاء
 شديدة الاشتعال، بسبب تكذيبهم بها.

据 الرؤية إليها، للإيذان بأن التغيظ والزفير منها، لهيجان غضبها عليا عليهـ،





1.





 ثبوراه، تعالَ نهذا أوانك.

## . .


 على أنفسكم مرة واحدة، بل ادعوا مرَّات ومرَّات، فإِيرّ فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد، يستوجب تكرير الدعاء في كل وقت وحين.


(如 لهم؛ أذلك الذي ذُكِ من السعِير،
 الدنيا، وإضافة الجنة إلى الخلد، للتمييز عن جنات الدنيا كَنْ
(1) ليس ني العذاب والسعير شيء من الخير، وإنما ورد هذا بأسلوب السخربة والتهكم، وفي مثل هذا الموطن يحسن التقريع، كما إذا أعطى السيد عبده مالاً، فتمرّد وطنى، واستكبر عن تضاء الحاجة، نضضربه سيده ضرباً شديداً، ويقول لـ علم سبيل التويخ: أهذا أطبب أم ذاك؟ نهذا سخرية واستهزاء بأرلك الأثقفاء!|.

الجنة



## 





 الخاطر، عن أمل الجنة، ولعل كل فريق يقتنع بما أتيح له من الدر الدرجات،
 مَسَتُولَّا أي موعوداً حقيقِياً بأن يسأل لكونه مما يتنافس فيه المتنافبون.




 بأنفسهم، لإخلالهم بالنظر الصحيح، وإعراضهم عن المرشد النصيح، وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه، ليبكِّت عبدتهم ويوبِّخهم .على الإشراك.

.








 أصبحوا نفس الهلاك.







 أيها المكلفون كدأب هؤلاء، حيث ركبوا المين المكابرة والعناد، واستمرووا على
 . النار

##   . (1) وَ


 ما أرسلنا أحدآ قبك مئ المزسلين، إلا آكلين وماثين، فلم يكن ذلكّ

 مخصوصة، من الأمم الكافرة، فتنة لرسولها المبعوث إليها، وإنما لم

 وليس ابتلاء كل أحد مبنيّا بالعبر، فالمراد بهم الرسل"(1)، فيحصل بـ

 بالأجر الجزيل، لصبره الجميل، مع مزيد تنريفب له.
(1) ما ذهب إليه المؤلف أن الفتنة خاصة بالرسل، وليست لجميع المكلفين، قولّمرجوج،






 فتنة وإلينا ترجعونه و وتوله سبحانه: : اليبلوكم أيكم أحسن عملًا

为

 وبيان بطلانها، ووضع الموصول موضع الضمير، للتنبيه على أن مثر مثل هذا



 وعلا فيخبزنا بأن محمداً رسوله، وكا ولا القولين ناشيٌ



 الشه(؟ ولم يكتفوا بما عاينوا من المعجزات، فذهبوا في الاقتراح كل مذهب، وفيه الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والعتوُ والاستكبارُ لا
 عليه السلام طلب الزؤية، وما وصفه الله تعالى ولا باللاستكبار، والعتو، الألنه سألها شوقاً، وهؤلاء طلبوها تعنتاً واستهزاء، ولذا وصفهم بذلك.

.
 لِلِّدْجْمِينَ أي لا يبشر يومئذ المجرمون، والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نفي البشرى، و'المجرمين| وضع موضع الضمير، تسجيلا عليهم

بالإجرام مع الكِفر، والمراد








## .





 شعاع الثمسس، ومنثور صفته أي متفرق، أي جعلنا أعمالهم الصالحة الحة
 والضَّيَّاع بالغبار المتطاير في الجو، لأنهم ما عملوها لوجه الهـ .

保


 القيلولة غالبآ، ولا نوم في الجنة، ولكنه سمى مكان استراحتهم :مقيلِّ،

على طريق المقارنة والتشبيه لحال الفريقين، فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقبم، والكفار في دركات الجحيم.

## .





أعمال العباد.

## 







. Y ا • مورة البقرة، آية : (1)
(Y) كما قال المصطفى (Y (Y) نفسٍ بيده، إنه ليخفًّف على المؤمن، حتى يكون أخفَّ عليه من صلاةٍ مكتوبة، يصلِّلِّا في الدنياه رواه أحمد.

 المجالسة للنبي ونَ
 وقال : وجهي من وجهك حراطٌ إلا أن ترجع إلى دينك فارتد، وإما أن 'يُّاد






 غيَّروا اسمنه وكتمـوه، ووذكـروا فـاضليـن مـن أضـنـا





$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$



 ويواليه حتى يوصله إلى الهلاك، ثم يتركه ولا ينفعه، وحكم الآية عام، في كل متحابين اجتمعا على معصية الهال، عن أبي موسى الأثمعري عن النبي المسكِ، ونافخ الكِير، فحامل المسك إما أن يُحْذِيك، وإِّمَا أن تبتاع منه،

 خليله، فَلينظر أحدكم من يخالل||()
.
 بهم في الآخرة، وإيراده
 وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو، بطريق البث إلِي ربه عزَّ



. وَنِّهِ
(1) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المسك YVI/\& ومسلم في البر رقم YYM باب الرتحباب مجالسة الصالصالحين (Y) أخرجه أبو داود في الأدب رقم Y (Y




 - (1) 爱
, لِنْتِتَتَ


 مما لا يكاد يخفى على أحف، لأن أمر الإعباز والاحتجاج به، لا يختلف
 المعجز، الباقي على مر الدمور، ومن ضرورة تغير بعضها، تنير مـا ما يطابقها، على أَنَّ فيه فوأئد جمة، قد أثبير إلى بطض منها بقوله تعالىّ:
 مقالتهم، وبيان الحكمة في الثدريج، أي مثل ذلك التنزيل المفزٔزّق، الذني
 تيسير الحفظ، ونهم المعاني، وضبط الأحكام، والوقوف على تفاهيل ما ما روعي فيها من الحِكَم والمصالح، على أنها منوطة بأنبابها، وكذلك عإمة ما ورد في القرآن المجيل، من الأخبار وغيرها، متعلةِ بألمور حادادة منـ الأثاويل والمقترحات، ومنها أنها لو نزلت دنعة واحدة على الخلت، يئقل
 للناس على أكمل الوجوه.
.



 غَاية ما يكون من الحِسن في حد ذاته، فهو أحسن بِياناً وتفصيلاً من كل كلام قرؤوه .

.
 الاقتراحات على سبيل التعنت أي هؤلاء هم المجرمون، الذين الـئر يساقون


 - ${ }^{(r)}$

(Y)





 وَنِيرًا تبليغ الدعوة.

.
 إلى فرعون الطاغية وقومه المكذبين، بالآيات الباهرات، هي المععجزات






 وإنما قال (الرسل) بالجمع، مع أنهم كذبوا نوحاً وحده، لأن في تكذيبه



 الآخـرة، ويحتمـل العـناب الــدنيـوي والأخروي، علمى جميع الظـالميـن،

فيدخل في زمرتهم قريش .

## . .




 لا يعلم مقدارها إلا العلبم الخبير أهلكناهم .

## 



 أنهم لم يتأثروا بذلك، وتمادوا علي ما هم عليه من الكفران والعدوان، وأصل التتبير : التفتيتُ، ومنه التِّبُر لفُتات الذهب والْ والفضة .
 هلاك بعض الأمم المتبرة، وعدم اتعاظهم بها، أي وبالشّ لثد أتى قريش في


 مشاهدة ما يوجبه، أي أفلم يكونوا يرونها فيا في مرورهمه، ليتعظوا بمما كانوا يشاهدونه من آثار العذابُ؟

 شاهلدوه من آثار الهلاك؟ ولذلك مرت بهـم مدن المهلكين، كما مرث بهم ركابهم!!

## 

 . رسُؤَّأَ



 والاستهزاء وذلك جهل عُظيم منهم، وسخافة وحماقة، فإنهم يستحققون أن




 بحيث يبعلنا عنها، لا عن عبادتها فقط، والعدول إلى الإضضلال لغاية

ضلالهم منهم بأنه
 استهزؤوا به

 وعنادهم
 أمهلهم، فإن عاقبة الكغر الوبال.

## . .


حالهمه، فقد كان الواحد منهم يعبد حجرآ، ينحته بيده ويطيّه ويعبده، فإذا

 حفيظا عليه، بزجره عما هو عليه من الضلالة، وإرشاده إلى الحق، قيل : أبعدما شاهدت من غلوّه في طاعة الهوى، تقسرهُ على الإيمان؟؟ وهذا
 الجهل بالمنافع، وقلة النظر في العواقب، مثل البهائم التي لا تدرك شيئاً من مصالحها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 高 }
\end{aligned}
$$

 إنكار المذكور، إلى إنكار أنهم ممن يسمع أو يعقل، أي بل أتحسب أن

أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات، أو يعقلون ما في تضاعيفها من
 هم في عدم الانتفاع، بمما يقرع آذانهم من قوارع الآيات، وانتفاء الثذلـبر

 والدواب، لما أنها تنقار لصاحبها الذي يعلفها، وتعرف من يلا يحسن إليها،
 يعرفون إحسانه إليهم، فـمم أضلُّ من الحيوانات.


 دلائل التوحيد، والخطابُ للرسول
 إلى بديع صنعه تعالى؟ ووحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى، لألن تألثير










 ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس، لما عرف الظلا ولا والأشياء تُعرفُ بأضدادها .

## .



 قليلآ، لا دفعة واحدة، لثيلا تختل المصالح، وتعدم المنانع


- نُشُورَا
 على الخلق، وتلوين الخطاب لتوفية المقام حقًّا الامتنان، وهذا هوانِّا هو النوع الثاني من دلائل القدرة الباهرة، وآثار عظمة الشّ ووحدانيته، في الإلتان الإلان

 المشاغل، وأصل السُبات: القطُعُ أي وجعل النوم الذي يقع في الليل، قاطعاً للأعمال الشاقة التي يكابدها الإنسان في النهار، وعبَّر عنه بالنُّبُبات،


 الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة، أنموذج للموت، والبعث.


##  . ( ( ) (1)




 فإنَّ الماء الطهور، أهنأُ وأنفع، هذا هو النوع الثالث من آثار الوحدانية والقدرة.
 .
 وإخراج الزرع والثمار، 'وألتذكير لأن البلدة بمعنى البلد، فالمراد به القطعة


 البشر الكثيرين.

## .



 نعمه، وقيل : الضمير للمطر، وتصريفُه بينهم: إنزاله في بعض البلاد دون

غيرها، والأول أظهر
 عن زيد بن خالد الجُهَني أنه قال : الصلَّى بنا رسول الله
 هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال قال: أصبح من



بي مؤمن بالكواكب"(1)

 عليك أعباء النبوة، ولكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك،
 لك على سائر الرسل.
.
 آثرتك على جميع الأنبياء، فآثر رضائي على جميع الأهواء، وقابل

 أنه



 يُقادر قدره، وقيل : المرادُ بالجهاد: القتالُ، والأقرب الأولن، لأن النبورة مكية، والأمر بالقتال ورد بُعد الهجرة.

为






 الآخر، ووجه الاستدلال ههنا أن العذوبة والملوحة، إن كانث الان بطبيعة
 قادر خكيم، يخصنُ كل واحد من الأجسام، بصفة خاصة معينة العينة، وقيل: المراد بالبحر العذب: النهرُ العظيم، كالنيل والثط، (الثط، وبالمالح: البحرُ الكبير، وبالبرزخ ما بينهما من الأرض، وهو الأظهر (1).





 باب التغليب حيت أطلق على النهر اسم البحر، والثّ أعلم.

.




 القدرة، حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة، بشراً ذا ذا أعضاء مختلفة، وطبع متباعدة، وربما يخلق من نطةة واحدة، توأمين : ذكراً، وأنثى.


 أي ما ليس من شأنه النفُُ والضر، وهو الأصنام أو كل ما يعبد من دونه



على إطفاء نور الشا تعالى.

我

 إلى الش، بالإيمان والطاءة، نصورّر ذلك بصورة الأجر، من خئ خيث "إنه مقصود بالذات، شفقة عليهم، وقيل: الاستثناء منقطع، أي لكن: من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا فلْيْعلل .


 على ربك الواحد الأحاب، الذي لا يموت، توكل عليه في الاستكفاء عن شرورهم، والإغناء عن أجورمم، فإنه الحقيق بأن يُتوكل عليّه، ذون


 أي حسبك أن الها تعاللي مطّلع على أعمال العباد، ما ظهر منها وما بطن
 وافيآ، فلا عليك إن آمنوا، أو كفروا.


 استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل، وُصف تعالى بصفة الفعلية،
 على المدح، أي هو الرحمنُ، وهو في الحقيقة وصف للحي الملذكور'
 وتعالى، الخبير بالأشياء، العالم بالحقائق، يطلعك على جلية الأمر، كما


##  .

 يطلقونه على اله تعالى، أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى، ولـئلك

 للرحمّن استكبارآ، ونفوراً عن الحق والإيمان، وهذا من شدرن الطـر الطغيان، وهذا يشبه قول الطاغية فرعون لموسى عليه السلام: وأوما ربُّ العالمينه؟ كأنه لا يعرف أن هناك خالقاً للبشر .

و中
.
 به، وهي القصور العالية، لأنها للكواكب إلسيارة كالمنازل الرفئيعة، وقال الحسن ومجاهد: البروجُ هي النجوم الكبار، كالزهرة والمشتري وعطارد
(1) هذا القول مروي عن مجاهد، ورجح بعض المفسرين أن المعنى: ناسأل عنه من هو
 أمل العلم، ويؤيد هذا المعنى قرله تعالى: وهاساسل النين يقرؤون الكتاب من قبلكه والش أعلم.



. 夷佥

 آلاء الشا تعالى، ويتفكر في بدايع صنعه، فيعلم أنه لا بد لها من صا صانع






$$
\text { أرَآَادَ سُكُكُورَا } 1
$$





(1) سورة القصص، آية: VT.
 تكن تنعله!! فقال : فاتئ شبئ من وردي -أي صالي ـ بالليل، فأحيبيُ أن أتفبه، , تلا مله الآية، ذكره الحانظ ابن كثير //Trr.


 مقابلتهم في الكلام، وهذا مستحسنٌ شرعاً، ومروءة وعقلاً
 العبادة بالليل أحمد، وأبعد من الرياء، أي ساجدين لربـهم وقائمين، يُحيون

 الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، فكانَّنَا صلّى الليل كله|(1).

##  


 وفيه مذح لهم، ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق، والجتهادهمه فيا



(1) رواه مسلم في المساجد رقم 707 وأبو داود في الصلاة رقم 000 والترمذي في

سورة المؤمنون، آبة: • . .

لمن يدخلها ويسكنها

. 6 佥奥



 وهو ما يُقام به الحاجة، ولا يفضل عنها ولا ينتص، قيل لعالم: مَا البناء
 الطعام؟ قال ما سدَّ الجوعة، :وقيل : ما اللباسُ؟ قال: ما ما ستر غورتك،

ووقاكَ من البردد)



 الحتّ المزيل لحرمتها، كالقصاص، أو الزنى بعد الإِحصان، أو الْردة غن

$\qquad$
(1) روي عن النبي



فاحشة الزنين، ولا شيئاً من هذه القبائح التي جمعهن الكفرة، حيث كانوا





 معك!! قال: : ثم أيتّ؟ فال أن تزني بحليلة جارك، فأنزل اله تعالى تصديقاً ل ل

## 



 والروحاني، ومضاعفةُ العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفر .

##  


 حَحَنَدِّ
(1) الحديث أخرجه البخاري في التفسير rVA/A ومسلم في الإيمان رقم پ^ باب كون الشركا أقبح الننوبي.
 اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من المحو والإثبات.

## .


 بتقبل توبته، ويكون مرضِياً عند الشا تعالى، يمحو الش زلته، ويرفع درجّنته،
 الجميل، وكأن المعنى أنّ توبته صادقة، لا غشَّ فيها ولا زغل

## 

 فيشهدون بالباطل شهاذة "الزور، أو لا يحضرون محاضر الا

 مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه، والخوض فيه، ومن ذلك الإِغضاء عنـ عن
 قال: قال رسول الشّ

 وكان عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلندة، ويسخّم وجههَ، ويطوف بَه في الأسواق .
(1) الحديث أخرجه البخاري رقم r70\& ومسلم رقم AV.



إذا وُعظوا بآيات القرآن، المنطوية على المواعظ والأحكام، أكبوا عليها

 يتعامون ويعرضون عن آيات الذكر الحكيم.

.
 لنا ذرية صالحة تقر بهم أعينا، وذلك بتوفيقهم للطاعة، وحيازة الفضائلو، فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة الشه، وشاركوه فيها، يُسر بها قلبه،




 يجب أن تطلب، ويُرغب فيها، وقرةً العُين : أن يصادف قلبُّه من يرضاه، فتقر عينُه به عن النظر إلى غيره.

.
| أُولَكِّكِ| إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة، والصنفات

 فِي الغُرُناتِ آمِنونَا

 الحياة، والسلامة من الآفاتا، ويمكن أن يكون السلام من البّ تعالبى،
 بالسَّلام، الذي هو تجية الإسلام.

## .





وِ







يحيق بكم لا محالة، لكفركم وضلالكم، وتكذيبكم لآيات الشا . واله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآبُ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد له ربّ العالمين "تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان"

洮 置


مكيّة وهي مئتان وسبع وعثرون آية

(6)
 ومركب من أمثال هذه الحروف، وقيل: اسم للسورة الكريمة، فهي تسمى سورة طسم.
. (1)
 الواضح الجلي، المعجز في بيانه، الظاهر إعجازه وصحَّتُ، أو المبيِّن للأحكام الشرعية.

## 


 مُثْينِينَ| أبي لعدم إيمانهم، أو خيفة أن لا يؤمنوا به.
 لإِ




 وعدم ارعوائهم عن الكفُر والتكذيب، أي ما يأتيهم من موعظة، منّ موأاعظ
 وجه التكذيب والاستهزاءٍ.

 يكتوا بذلك، بل طعنوا فيه، فجعلوه تارةً سحراً، وأخرى نشراً، ولم
 فقد بلغوا النهاية في السخرية والتكذيب، فسوف يأتيهم عاقبة القرآنا اللّا



(1) سورة فاطر، آية: A.

في مخلوقاته ومصنوعاته، الدالة على وحدانيته، وكمال قدرته، فقال سبحانه :

## .

 عجائب الأرض، كم أخرجنا فيها من كل صنف، حسن مسن محمود، كثير
 التدبر والاعتبار، قال الشنعبي: الناسُ من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لثيمـ

## . 4 (2)

 عظيمة باهرة، تدل على وحدانية الله وقدرته، ونهاية سعة رحمته، وما كان أكثر قومه عليه الصلاة والسلام مؤمنين، مع ظهور الدلالثل الساطعة، لغاية تماديهم في الكفر والضلالة.

## . .

 الغالب القاهر، القادر على الانتقام من الكفرة، الرحيم أي المبالغ
 شرع تعالى في ذكر قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبار، فقال سبحانه:

 الإيمان، المكذبين بآيات الرحمن، من قومك، وفت ونت ندائه تعالى، وكلامه


 أنفسهم بالكفر والمعاصي، واستعباد بني إسرائيل، وذبح أبنائهم.

## 


 غلوهم في الظلم، أي ائتهم زاجرآ لهم فقذ آن لهم أن يتقوا، وهمي كلمة حتٌ وإغراء على التقوى.

## 



## .

 وفي لساني عقدة، فأخنى ألا أستطيع أن أبلغهم دعوتك علئى الوجّه
 ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة، رتَّب عليه السلام استدعاء ذلك الكّ على
 وليس ذلك من التعلل والكتوفق في الأمر، وإنما هو استدعاء لما يعينه غلى الامتثال به، وتمهيد عذر فيه.

## .



 وقوعها، لا للتعلل أيضاً.

## 

 الخوف، وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب إليهما، كأنه قيل: ارتدع
 اذهب أنت وأخوك هارون بالمعجزات التي أيدتك بها وهي اليد، والعصا
 اللغة، وقيل: المراد مع موسى وهارون وفرعون، فيرن فمع موسى وهارون



 ما يجري بينهم، ليمدَّ أولياءه مبالغةً للوعد بالإعانة.

## .


 مصدر بمعنى الرسالة وصف به، أي إنَّا مرسلون من ربٌّ العالمين إليك.


الشام، ورفع يد الظلم والْعذوان عنهم.
.





 سنين عديدة، ونحن نحسن إليك ونرعاك! ! إيروى أنه لبث فيهم اثنتي عشرة سنة، وفرَّ منهم على إثر ذلك، بعد قتله القبطي، فخرج إلبى أرض مد
(4)


 إلى من أحسن إليك.
.

 من الكافرين كما زعمت، لأن موسى لم يتعمَّد تتله، بل أراد تأديبه.

## 



俍

 هلكت!! بردّ أولاً بذلكَ ما وبخه به قدحاً في نبوته، ثم كرَّ على ما ما عدَّه نعمة وهو في الحقيقة نقمة فقال:

## .

 في الحقيقة نقمة، فتعبيدك بني إسرائيل، وتصدك إياهم بذبح أبنائنيأهم، وأنه الكبب في وقوعي عندك، ولو تركتهم لرباني أهلم، ولم يلم يلقوني في اليم'
 لأن المنة منه خاصة، والخونُ والفرارُ منه ومن ملثه.

## 

(1) نبإن قيل: كيف فال موسى: \$وأنا من الضالينه والنبي لا يكون ضاللاّ؟ والجواب أنه عليه السلام أراد به الخطا أي وأنا من المخطئين لانني لم أتعمد فتله، وإنما أردت
 من الضالينه أي من الجاهلين لأنني كنت في حالة غضب.




 وهو سؤل عن الجسمية، والشّ تعالى منزَّهٌ عنها، يريد اللعين المغالطة، ألئ
 أم من لحم ودم؟ فلهذا أجابه موبى بذكر أفعاله وآثاره.

## .

 السمـاوات والأرض ومـا بينهمـا مـن المخلـوتـات، وهـو المـالـك لـجميـع الكائنات والمتصرف فيهما قاله حسماً لمادة تزوير اللعين، وتشكيكه بحمل
 الأشياء بالدليل، فكفى خلق الأشياء دليلاء على خالقه!! سأل اللعين عن
 وهذه مغالطة منه، فأجابها موسى عليه السلام بالأسلوب الحكيبم، منيها إلى آثار قدرته وعظمته جلًّ وعلا.

## 


 السلام، وأنه أمر حقيق بأن يُتعجب منه، كأنه قال : ألا تستمعون ما يقولهِ فاستمعوه وتعجبوا منه؟ حيث أسأله عن الشا، فيجيبني عن صفاته، ويريد

بذلك السخرية من موسى، بأنه لا يحسن الجواب، مع أن كلام فرعون هو كلام الأحمق، الذي لا يحسن حقيقة السؤال، ولو كالو كان له عقل لقال (الومن ربُّ العالمينه ولهذا أكّد موسى عله السلام بالجواب القاطع .

## .


 فوجودكم دليل على وجوده، وأنتم جميعاً عبيد له سبحانه، لأنه هو الذي خلقكم وصورّركم، ولا يمكن أن يتوهم مثله، فهو واحد أحدد، فرد صمد.

## 

 ذُكر، اغتاظ من ذلك، وخاف من تأثيره على قومه، فأرامم أن ما قاله علهي

 إن هذا الرسول لمججنون لا ععل له، أسأله عن شيء، فيجيبني عن شيء! إلـئ وسمَّاه رسولاًا بطريق الاستهزاء، وأضافه إلى مخاطبيه (رسولكم) ترفعاً من أن يكون مرسلاّ إلى نفسه.

## .

 الأول، وتفسيرآ له، وتنبياً على جهلهمم، وعدم فهمهم لمعنى مقالته فإن بيان ربوبيته تعالى للسماوات والأرض وما بينهما هو مظهر الألوهية، فالهُ عزَّ وجلًّ هو المتصرف في الكون، يقلّب الليل والنهار، ويسيّر الشمس

والقمر، وهذا هو الطريق الأمثل لمعرفة ربوبيته تعالى، فإن ذكر المشرق
 كل يوم أنه يأتي بالشمسل من المشرق، ويحركها على مدار غيلى المير المذار اللذي قبله، على وجه :نافع ينظم أمور الكائنات، ويجعلها تغربا



 متوعداً بالبطش والعنف، وهذا منطق الطغيان عندما لا يجد البرهان.

## .

呂 دعوى الرسالة، حتتى كلَّفه أن يتخذه إلّهاً، لغاية عتوه في دعوى الألوهية، وهذا صريح في أن تعجبه وتعجيبه من الجواب الأول، ونسبيبه إلي الجنجون كان لنسبته عليه السلام الربوبية إلى غيره، واللام في (المسام
 هوة عميقة، خحتى يموتوا، ولذلك لم يقل لأسجنتك.
(1) هذه من أبلغ الحجج التي تتقصم ظهر الباطل، كقول إبراهيم الخليل في مناظرة النمروود




 تعقلونه في مقابلة تول فرعون: 'إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنونه وكانه يتول: أنتم الدجانين لا انا:

重


جثتك بشيء جليّ واضح على صدف دعواي، يريد به المعجزة، فإنها جامعة بين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يديه، وعلى وجود الصانع وحكمته.

كلامك! 1

为
.

كالثمس الساطعة لها شعاع من غير ضرر.
تِ


نَاكَا تَأَمُوِنِ


 يخرجكم من أرضكمه| لتنفيرهم عن موسى عليه السلام.
.


لك من أطراف المملكة.

 للمبالغة، أي فائق في فن البسحر ماهر في صنعته.
. .


. .
 والمرَادُ منه استعجالُهم، حثنآَ لهم على المبادرة إليه.

 غلبوا موسى، وليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة، وإنما هو أن لا لا يتبعوا موسى عليه السلام.
.

؟
أي إذا غلبنا موسى، فهل تكرمنا بإكرام جزيل؟.
.
لئم غلبتم موسى، أجعلكم من خاصتي ومن جلسائي.

## 


 فسوف ترون عاقبة أمركم، أراد عليه السلام التهاون في الأمر، المنا وترك المبالاة بهم، ثقة بنصر الشّ له، ولتظهر المعجزة على رؤوس الأشهاد، بعد أن يبذلوا كل جهودهم لغلبته.
. .

لفرط اعتقادمم في أنفسهم، وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يُ يُوتى به من السحر ، ومرادهم أنًّا سنتصر ونغلب موسى، ونقسم على ذلك بعزة فرعون.

## .

 يَآْنِكُونَه أي ما يقلبونه من وجهه بتمويههم، فيخيلون حبالهم وعصيَّهم أنها حيات تسعى.

中

中
 يزعمه فرعون المفتري على الشا

##  


 فعلتم، أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على تومه، كيلا يعتقدوا أنهم آمبوا



中
 لا بد لنا من الرجوع الـى ربنا، فئيبنا بالهبر على ما فعلت بنا، ويجازينا على التوحيد．

 فرعون حكم الإعدام، فقتلهم ليبقى له ملكُه .
قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء بَرَرة.

## . .

侵
 معك، حتى لا يدرككم فبل الوصول إلى البحر .

## .

 جامعين للعسكر ليتبعوهم، فلما اجتمعوا قال:
 ألف وسبغون ألفاً، فأرسل في أثرهم ألف ألف.


. ( (

 قهره وسلطانه. . قال تعالى مبيِّاً عاقبتهم الوخيمة:

 أي بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل، فيها الأنهار الجارية.
.

.
 إِتْتَّهِ فرعون وقوهه .
.
 الشسس أي طلوعها.
.



بالجملة الاسمية، مؤكدة بحرفي التأكيد (إنه" و االلامه" للدلالة على تحقق الإِدراك واللحاق، وتحقق الهالاكُ والفَناء. . (

 ( سَيَّهِينِي) إلى طريق النجاة منهم بالكلية، روي أن قوم موسى عليه السلام قالوا يا كليم اله: أين أُمرتَ، وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟.
 .
倍


 شعابها، كل سبط في شعب منها، لكثلا يتزاحموا ويتخاصموا في اقتحام الطريق
(1) لما انفلف البحر جعله اله يبساً لموسى عليه الــلام والمؤمنين، وصار فيه اثنا عشر



 حتى نظروا إليه فتحققوا هلاكه، وكان ذلك اليوم، يوماً عظيماً من أيام الشا الخالدة،
 ويصادن هذا اليوم يوم العاشوراء الذي حضّ النبي


 حتى دخلوا على أثرهم ملاخلهم، وأصبحوا جميعاً في البحر .

 بحفظ البحر على تلك الهيئة، إلى أن عبروا.


كفرهم وتكذيبهم بآيات الشّ .

- 受畣

وإِنَ موجبة لأن يعتبر بها المعتبرون، ويقيسوا شأن الرسول

 والنذر، وفيه تسلية للنبي

 الرحمة لعباده.

㢄 الهام، حسبما أوحي إليك، لتقف على عدم إلى إيمانهم، بما بما يأتيهم من الآليات، شأنهم شأن جميع المكذبين، وهذه هي اللقصة الثانية في هذه السورة الكريمة.
.
 ذلك، ليبني على جواببم، أن ما يعبدونه بمعزل، من استحقاق العبادة بالكلية.

## . .

نو بأن يقولوا أصناماً، بل أطنبوا فيه تصداً إلى إبراز ما فار في نفوسهم من الافتخار بذلك، والمراد بقولهم (وفنظلُ الدوأ الدوام والاستمرار على عبادتها.

## .


 .
 بترككم لعبادتها، إذ لا بدَّ للعبادة من جلب نفع، أو دفع ضر .
.
 والنفع والضر، وأظهروا'أن لا سند لهم سوى التقليد أي ما علمنا وما وما رأينا منهم مما ذكر من الأمور، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فاقتدينا بهمم:

 ما تعبدونه من هذه الأوثان والأصنام، هل فيها شيء من صفات الإلٍ القادر؟.

.

حه من جهتهم، فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه، لكنه عليه السنالم صوَّر

 ليس كذلك، بل هو وَلِّيِ في الدنيا والآخرة، يتفضّلُ عليّ بأنواع النعم. ثم فصَّل ذلك بقوله:


 أي يهديني وحده إلى كل ما يهمني ويصلحني، من ألمانيا ألمور الدين والدنياليا، هداية متجلددة على الاستمرار، متدرجة من مبدأ إيجاده، إلى منتهى أجله

يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره .
.

وهو الرازق، لا هذه الأصنام والأونان!؟.
.
 الذي يشفيني منه، ونسب المرضَ إلى نفسه، والشفاء إلى الله تعالى، مع

 مراعاة للأدب مع اله سبحانه، في نسبة الخير إليه، والشرٌ إلى الإنسان، أو الشيطان.

 على ذلك أحد سواه، يميتني عند انتهاء أجلي، ثم يبعثني يوم الحساب والجزاء.
.


وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي، ويكونوا على حذر، وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه، إنه لا يصلح للألوهية إلاً من يفعل هذه الأفغال الجليلة .
.

 للمزيد، وقد ابتدأ بالثناه على اللّ، وذكز بعد ذلك الدعاء الداء، وفيه تنبيه غلى
 الكمال في العلم والعمل، بحيث يتمكن به من خلا بلافة الحق، الحا وريأسة
 الكاملين، الراسخين في الصلاح، واجمم بيني وبينهم في الجنّة، ولقّ




 تعالى، ولذا لا ترى أمة من الأمم إلا وهي محبة له عليه السلام.


الباقين المتخلدين فيها


الحائدين عن سبيل الهدى.

## 





## 


 بنون وإن كانوا صلحاء.







 والتقوى، أي جعلت بإرزةً لهم، بحيث يرونها مع ما فيها من الأجوال الهائلة، ويوقنون أنهم مؤاقتوها.
.



 أنفسهم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيت، ولا يتوقع لهم جواب ولذلك قيل؛

 والكبكبة تكرير الكبٌّ، لتكرير معناه، كأن من ألكي في النار ينكبُّ مرةً بعد
 ذكرهم رمز إلى أنهم رأوا آلهتهم المزعومة وهي تهوي إلى قعر الجّجيم، ليشاهدوا حالها ومآلها.


 في العذاب جميعاً، حسبما كانوا مجتمعين على الضلال في الدنيا.

 في انهماكهم في الضالال، متحسرين على أنفسهم، والحما والحال أنهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون، ويلعن بعضهم بعضاً.
.
 ضـلال واضـح، لا خفـاء فيـه، ووصفهـم لـه بـالـوضـوح، لإظظهار نــدمهـم وتحسرهم، وبيان عظم خطئهم مع وضوح الحق .


نسويكم أي نَعْدِلكم أْيها الأصنام برب العالمين .






السلام
(1) سورة الأحزاب، آية:

IV
.

يهمُّك، أي وليس لنا صديق مْخلص الود، ينقذنا من عذاب الله.






 ترتيب، وأحسن تقرير، والتنييه على دلاثلها، وحسن دعوته للقوم، وكمال إشفاقه عليهم، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الجكاية تعريضاً، وايقالطان
 ومـع كـل هـذه البراهبين، لـم بـؤمن أكثر النـاس، بـل كـلَّبـوا وجحـدوا واستهزؤوا.
. .


 التوحيد، فمن كذّب رسولاً فقد كذًّب سائر المرسلين، ولهنا المّا السرٍ جاء اللفظ بالجمع، مع أنهم كذبوا رسولهم نوحاً.

据
 عقاب اله، حيث تعبدون غيره؟.



 . وَآَيِعُون

 على الها تعالى، الذي بعثني لهدايتكم.

وأماناتي، فاتقوا الشه وأطيعوا أمري.



ولْ
 وبناء الأحكام عليها، دون التفتيش عن بواطنهم، والشّق عن قلوبهم
 والكامنة وإِلَّا من أهل الشعور لعلمتم ذلكك
．．⿳⿵人一⿲丶丶㇒一⿸⿻一丿又⿴囗⿱一一儿为

 الدكلفين، وأزجرمم عن الكفر والمعاصي، فكيف يتسنى لي طرد النقراء لاستتبع الأغنياء؟．

 بالعجارة، قالوه في آخر الأمز، فعند ذلك حصل الئس．


ذلك، ولم يزدهم دعائي إلأه فرابرا.
．




## .

 بهم، وبما لا بدَّ لهم منه من الطعام، واللباس، وأنواع الحيوان.


## 





المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.


 الأنبياء مجمعون على ذلك، وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع.

## 


 كالِلَّم، للمباهاة والفخرَ، ولمجرد اللهو واللعب، والظهار الجَلَّد والقوة؟
 مزَّ عليهم في الطريت، إلى هود عليه السلام.

## . (佥)


 ذلك، فلذكَ تُخْكِمون بنيانها.

## 

 ، غاشمين، بلا رأفة ولا نظر في العانبة، أي أنهم مع ذك 'ألسَرنى، والحرص، ، فإن معاملتهم بع غيرهم معاملة الجبارين، ندلَّلَ ذلك على آنَّ حب الدنيا استولى عليهم، بخيث خرجوا عن حد العبودية، وهامبوا حول ادعاء الربوبية، وطَنَّاْ وفجرورا.
 إليه، فإنه أنفع لكم.

##  

 بقوله:
.


## .


عَظِيرِ في الدنيا والآخرة، فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب، كما أن
 إِنَّ عذابي بشديدهـ

## .

هِ وتذكيرك وعدمه، فإنا لن نرعوي عما نحن عليه، ومرادهم المبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه ونصحه.
.
(\$)
 وتكرارآ، أننا سنموت ثم نحيا، وما هذه إلا خرافات وأباطيل الأولين.

ولا جزاء ولا عذاب.
 (看


لم يؤمن أكثر الناس، لثُّدة عتوهم وضلالهـم
.




**
 كل رسول، يذكِر بها قومنه، بالغاية من بعثّه ورسألته.

中
 مخلَّدين في النعيم، كأنكم باتقون في الدنيا على الدوام

 جارية، وسّهول فسيحة، فيها أنواع الزروع والنخيل؟ والهضيهُ: اللِيُّ

 النعم، كأنه يقول: أتُتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء؟.

## 

 حاجة !!لى سكناما؟ وظامر هذه الآيات، يدل على ألى أن الغالب على تورم صالح عليه السلام، هو اللذات الحالية، وهي طلب الماكول والمشروب، والمساكن الحصينة.


 أسرفوا في العصيان.

الناقة

## |

 والمسخَر مبالغة من السسور، الني أئرَ فيه السحر تأثيراً بليغاً.




رسالتك، وصحة دعواك
.


 ولا تزاحموها على شربها.

.

يهلككم الشا عاجلاً.

 خوفاً من حلول العذاب، لا توبة وندماً، ولذلك لم ينفهـم الندم.

僉




أعدائه، الرحيمُ بأولياثه.

 رَبِّ آلَمَكِمِينِيُ قد مر الكلام أن تكرار هذه الآيات، للتنبيه على أن دعوة الرسل واحدة.

## 


 العالمين، لا يشارككم فيه غير الحيوانات.


 في جميع المعاصي، وهذا من جملتها، ومتجاوزين حد الشهوة حيث الاني زادوا على الحيوانات بالاستمتاع بالذكور .

## .


 عنف وسوء حال.

## .

 البغض، وهو أبلغ من أن يقال：（إني لعملكم قالِّه＂لدلالته على أنه مْن

 وتوجَّه إلى الهّ عزَّ وجلًّ قائلأل

## ．


－电僉
و 中



 ．．．．





.

من أعداثه الرحيم بأوليائه.
 ومي بقرب مدين، يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم شُعيب عليه السلام، وكان مختبئاً عنهم، ولذا لم يقل تعالى ״أخومم" بل كان من نسيب أهل مدين.
 وَأَطِيعُونِ

Tَ وَ

تبليغ الرسالة، وما أجري ونوابي إلاًا على اله تعالى.
右

.

.

 مُمْتِدِينَ| بالتُل ، والغارة، وقطع الطريق .

 تقدم من الخلائق . الجبلة بكسرتين الخليقةُ، والطبيعةُ يُقال : جَبَله الشا على كذا، أي فطره عليه.

## 


.




## .

中 طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب؛ فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبُه.
.

العذاب.
.


 هائل، عظيم في الشدة والهول.

 القصـص السبع، المـذكورة على سبيل الاختصـار، تسليـة للـرسول

 على ما كانوا عليه من الضلال، وهذا نهابة الطغيان.
.

 وإنزاله من أحكام تربيته تعالى للعالَّم ورأفته بالكل .

 وحيه تعالى، وموصله إلى أنبياثه.

## 

روَ الروح، ثم تنتقل منه إلى القلب، لما بينهما من التعلق، أي ألثّا أثتهه في قلبك




 تضاعيفه من العقوبات لينزجروا عن غيّهم.

## . (錭




 البيان، وجاءهم القرآن بما أخرسهم وأعجزهم عن مجار ماراته

 المتقدمة، للأنبياء السابقيّن، فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخ، من

التوحيد، وما يتعلق بالذات والصفات، مسطورة فيها، وكذا ما في تضاعيفه من المواعظ والقصص

## .




 عنه أنه فاله: بعث أهمل مكة إلى اليهود - وهم بالمدينة - يسألونهم عنه فقالوا: إن هذا لزمانُه، وإنَّا لنجد في التوراة نعتَه وصفتَه .

## .


 تراءة صحيحة فصيحة لما آمنوا، والآية لبيان تماديهم بالمكابرة والعناد.

## .

重) مع إعجاز القرآن بانضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء، لفرط عنادهم ومكابرتهم.
.
 سلكناه، أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين، ففهمهوا معانيه، وعرفوا فصاحته، وأنه خارج عن الْقُوى البشرية، من حيثُ النظمُ المعجزُرُ، ومن حيث الإخخبار عن الغيب، وقد انضم إليه اتفاق علماء ألماء أهل الكتب، غلى تضمنها للبشنارة بإنزاله، وُبعثة من أُنزل عليه بأوصافه .
.
 بأمثال تلك الأمور، الدأعية إلى الإيمان به، بل بل يستمرون على الِّى ما مـم عليه، حتى يروا العذاب الأليم، الملجىء إلى الإِيمان به، حين لا ينفعهم الإيمان.
.


 لإِمهال، لتلافي ما فرَّطوا في جنبه.

 وتارة بقولهم: عند نزول العذاب، فيستعجلون بعذابنا؟ ويبنهما من التتافي ما لا يخفى،

لأنهم كانوا يستعجلون العذاب في الدنيا، وعند نزول العذاب في الآخرة، يطلبون النظر والإمهال. .
 سِنِينَ| متطاولة بطول الأعمار، وطيب المعاش .

## - 自会


.

ممتعين ذلك التمتيع المديد؟ والاستفهام للإنكار والنفي (1)

 أهلها، إلزاماً للحجة.
. .
(1) معنى الآية الكريمة: أرأيت إن متعناهم تلك السنين الطويلة، مع وفور الصحة، ورغد
 العمابه؟م، وطيب معاشهم؟؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن، أو دفع


 بذلك، لبيان كمال نزاهته تعالى عن الظلم.

## 

 أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة، بعد تخقيق الحق، ببيان أنه نزل -به الروح الأمين

## .

 ذلك أصلاً.

## 

 لانتفاء ألمشاركة بينهم وبين الملائكة، في صفاء الذات، والوا والاستعداد لقبول فيضان نور الحق، كيف لا ونفوسهم ظلمانية شريرة؛ فمن أين لهم ألن يحوموا حول القرآن الكريم، المنطوي على الحقائق الرائقة، التي لا يمكن تلقّيها إلاَّ من الملائكة .

## . .



استحالة صدور المنْهي عنه عنه ولطفاً لسائر المكلفين، ولأن من شأن الحكيم، إذا أراد ألن أن يؤكد الخار الخطاب، يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر، وإن كان المقصيود هـم الأتباع．

## 

重 وَنَذِذ

 الأَرْبِبينَ صعد النبي عَدِي، لبطون من قريش، حتى اجتمعوا فقال خيلا بالوادي، تريد أن تغير عليكم أكتنم مصدقيَّ؟ قالوا：ما جرَّبنا عليك



## 

 وتواضع، مستعارٌ من حال الطائر، فإنه إذا أراد أن ينحطَّ خِضضَ جنَّاحه، ، والمراد تواضع لأتباعك المؤمنين．

## ．受爱

 تعالى：الوأنذر عشيرتك الأقربيني؛．

多
الكفر والإجرام．
．重会受
 أوليائه، يكفيك شرَّ من بعصيك．
．


 قيامك، وركوعك، وسجودك．



 الثيّياطين؟ وهذا رگٌ عليهم حين قالوا：إنما ئَتْيه بالقرآن الشياطين ．


 حولها، شائبُة شيء من تلك الأوصاف، اتَّضح استحالةُ تنزلهم عليه
.


 كَنِبُرِج) أي فيما قالوه من الأقاويل، ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة.





 يذرون، لا يستمرُون على وتيرة واحدة، في الأفوال والأفعال والأحوال .


أودية التيل والقال يهيمون على وجوههم، لا يهتلدون إلى سبيل معين بين بل يتحيرون، ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية، والعدح في الأنساب الطاهرة، والتفريط في الملح والهجاء، وكما قيل: أعذب التُّعر أكذبُهُ.


 الصفات الجُليلة، ونخلَّق بمكارم الأخلاق الجميلة، وحاز جميع النكمالانت القدسية، وهو النبي المُعصوم محمد رسول الله صلوات رمبي وسلاتلامه عليه؟.


 استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين اللذين يكثرون ذكر الله، ويكون أكثر
 والحكمة والموعظة الحبنّة، ولو وقع منهم في بعض الأوقات ذمٌ وهِ وهجو"، وقع ذلك منهم بطريق الانتصار ممن هـجاهم. روى روى الشيخان عن البراء

 الل رسول الله
 فضل حسانه،
(Y) أخرجه البخاري في الأدب، : 1 النـر

رسول الش القدس، ما نافح عن رسوله|"(1)


 يعني أن الذين ظلموا أنفسهم، وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات، سيعلمون بعد ذلك أي منقلب ينقلبون إليه؟

والحمد لله رب العالمين، وصبلواته على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء")

*     *         * 

(1) أخرجه. أبو داود في الأدب 10•10، والترمذي رقم Y^\&4 باب ما جاء في إنشاء



مكية وهي ثلاث وتسعون آية

.
(\$ط إشارة إلى نفس السورة، لأنها التي نوهت بذكر اسمها، أي هذه الآيات

 ظاهر إعجازه وصحته، موضّح لما في تضاعيفه من الحِكَم والأحكام، أبان اله فيه الأحكام، وهدى الأنام.
.
 للمبالغة، كأنهما نفس الهلى والبشارة، أي هادية ومبشرة لهمم، تزيدهـم
(1) أن المراد بالحروف المقطعة، هو الإشارة والتنبيه على إعجاز القرآن الكريمه، فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، وانظر أول سورة البقرة من هذا التفسير .

هـدى، كمـا فـال الهَ تعبَالىى：

重检
我 يُوِقْنُونَ هأنه قيل ：هؤلاء الذين يؤمنون، ويعملون الصالحات، هم
 العبادات، إنما يكون لخوف العقاب، ورجاء الثواب．
－



 يَعْتَهُونَ أي يتحيرون ويترددون في الاشتغال بها، من غير ملاحظة للما يتبعها من نفع وضر •


（1）

 （＂حجبت الجنة بالمكاره ورحجبت النار بالشهوات،）．
 خسرانآ، لفوات الثواب، واستحقاق العقاب.
.




 يكون علمه في رصانة العلم والحكمة، وهذه الآية كالتمهيد لما يسو الـا بعدها من الأقاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته، ودقاثق علمه.

为 . قَبِب

㢄

 على أنه لم يكن مع موسى غير أهله، والجمع للتعظيم مبالغة في التسلية

 الاصطلاء، وهذا لا يكون إلآ في برد شديد.



 موسَى عليه السلام بذلك، بشبارة بأنه قد قُصِيَ له أمر عظيم، تنشر بركاته في أقطار هِلذه
 أَلْكَمِمِنَ الجليل، العليُّ الشأن، زب الخلائق أجمعين، وسأل موسى من المنادي فجاءه الجواب

 للمعجزات التي سيظهرها الله على يديه، أي أنا القوي القادر، الثاعل كل ما أفعله بحكمة بالغة، ودقةِ فائقة .


 هناك هحذوف، كأنه قيل : فألقاها فانقلبت خية تسعى، فلما أبصرها
 الخخف وكَرْ يُعِقِّب أي ولم يرجع على عقبه بعد الفرار، وإنما اعتراه (i) سورة القصص، آية : •ب)

 أي لا يخافون حين يُوحى إليهم، لأنهم رسلي الذين اصطفيتهمّم، فإنهم
 أصلاّ، وأما في سائر الأحيان، فهم أخوف النان الناس منه سبحانه وتعالى، أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه.
.

من ظلم من سائر الناس وارتكب ذنباً، فإنه يخاف، إلا إلا
 له، نبهه تعالى على أنَّ من آمنه الهُ بالنبوة، لا ينبغي أن يخاف من الـن ألحد، لا من جبَّار ولا من حية.




 والإيمان، إلى الكفر والطغيان.




المفعول، إشعاراً بأنَّ "وضوحها ظاهر، كانْها تبصر نفسها لو كَانت مما






 الإغراق ثم الإحراق .


严 عليهما اللسلام، علماً واسعاً من علوم الدنيا والدين، علم كلام الطير، والنمل، والدواب، وخصصصناهما بخصائص جليلة من تسخير الإنسِن والجن والشياطين، ووهبناهما مع النبوة المُلك، فضلاَ منا ونعمة، أي آتينا كل



 حيث شكرا على العلم، وجعلاه أساس الفضل، ولم ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من المُلْك، وتحريضُ لْلعلماء على أن يحمدوا الله تعالى، على ما آتاهم

من فضله، ويتواضعولا، ويعتُدوا أنهم وإن فُضضّلوا على كثير، فقد فُضُّل عليهم كثير، وفوق كل ذي علم عليم.




 نطفتِ الحمامةُ، وكل صنف من أصناف الطير يتفاهم بأصواته، والذي


 أعلم! فال: يقول: أكلُُ نصف نمرة، فعلى الدنيا العَفَاءُ، أي الانِرُنراض


 ألْمُبِنُِ أي هو فضل وإِسان من الله تعالى واضح علينا، قاله شكراً لا
.
 الجن، والإنس، والطير، وتقديم الجن في البيان، للإيذان بكمال
 يحبس أوائلهم على أواخرهمّ، ليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهر الـنمر أحد، ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف، كما هو المعتاد في العساكر.

##  <br> 



 بها النمل، فتبعها في الفُرار، فـتبّه ذلك بمخاطبة العقالاء ومناضحتهمه،


 وإن كان يحسب الظاهر نهياً له عليه السلام عن الحَطْم، كقولهم

 سعرت عصمة الأنبياء من الإِيذاء والظلم فقالت ذلك"(1).





 الفهم والذكاء!!.
 قد تجاوز حد التبسم، وأكثر ضحك الألأنبياء التبسم، تبسَّم تعجباً من حذرها، واهتدائها إلى تدبير مصالحها، ومصالح ولح بني جنسها، والحيا، وابتهاجاً بما


 أدرج فيه ذكر أبويه تكثيرآ للنعماء، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه مستوجبٌ

 جملتهم، أدخلني الجنة التي هي دار الصالحين ．

．重（




－夏佥



 الحرم، وأقام به ما شاء، ثم عزم على السير إلى اليمن، فوافى صنعاء،

فرآها أرضاً حسنة، فنزل ليصلّي بها، ولم يجد الماه، فكان الهدهدُ رائُلَه،




 هِبِه





 كان بصدد إقامة خدمة مهمة له، حيث عبَّر عنه بالنبأ، الذي هو الخو الخبر
 مأرب بسبأ، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، ثم أنشأ يخبره عما رأى من عجائب فقال:

. عَ

 المُلْك، ودانت لها الأمة، وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمُس

$$
1+r
$$


 بالدر والياقوت، واستعظامُ الهدهد لعرشها، معرّا مع ما كان يشا
 السلام لقتالها، ولذلك عقَّبه بما يوجب غزوها الانا، لكفرها وكفر قومها، حيث قال:








中

 الوصف بالذكر، لما أنه أرسخ في معرفته تعالى، والإِحاطة بكمال القدرة الثدرة




خافية، إلى أنه تعالى يخّرج ما في الإنسان من الخفايا، كما يخرج ما في العالم من الخبايا، وإلى هنا انتهى حديث الهدهد.


 والأرض، المستخق للعبادة والسجود، فكيف يتركون عبادة هذا اللخالق، ، القي
 أعظم المخلوقات، فهو أعظم من السماوات وات والأرض وما بينهما، وإلذا كا كانِ الكرسي قد أحاط بالسماوات والأرض بنص القرآن الكريم وأوسع كرسيه

 كثيرة كقوله سبحانه : ولقل من ربُّ السموات السبع وربُّ العرش الطظيمبه؟


 كاذب فيما تقول؟ ومساق هذه الأقاويل على ترتيب أنيق، يستميل قلوبّ السامعين، فكتب سليمان عليه السلام كتاباً إلى بلقيس ملكة سبأ، ثـم دفغه إلى الهدهد، وقال له:

重
. يَرْجِونَ


وجندها، وتخصيصُه إياه بالرسالة، دون غيره من أبناء الجن الأقوياء، لما




 مسلمين" وطبعه بالمسك وختمه .

中ا




 لكونه من عند ملك كريم.
.

 أي مكتوب فيه.



مُتِلِيْنَ الوجازة، مع كمال الدلالة على المقصود، وكذلك جميع كتب الأنبياء، لأنهم أُعطوا بياناً وحكمة، والمعنى ：لا تمتنعوا من الإِجابة، فإنَّ تركها من العلو＂والتكبر ．

．تَشَهَوْنِ
居

 ذلك استمالةً لقلوبهم، لئلا يخالفوها في الرأي والتدبير．

重
．


 أحسَّت منهم الميل إلى＇الحربّ، شرعت في تزييف مقالتهم، المبنبة غلى الغفلة عن شأن سليمان وِّ

重

ج



.

 يقتضيه الحال، كانت بلقيس امرأةَ لبيبة عاقلة، قد ساست الأمور وجربتها


 الهدية وسكت.


 تغليباً للحاضر على الغائب، وتعميمها لبلقيس وقومها، مع تشديد الإنكار
 سلطانه، أي أتصانعوني وتغروني


 بالهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في اللدنيا .


- Q




据

 بعظماء قومي حتى أنظر ما أمرك؟ فأراد عليه السلام أن يريها بعضض ما خصَّه الله تعالى به من العجاثب، الدالة على عظمه اللقدرة، وصدقه :في
 قال سليمان لأشراف من حضره من جنده، أيكم ياتيتي بسريرها المرصَع بالجواهر، قبل أن تصل إليَّ مع قومها مسلمين؟ وأراد بذلك إطلاعها على بدائع المعجزات، في أول مجيئها.








##   

 بغض الصالحين من أتباع سليمان، وهو ضآصف بن برخياه وكان رجلاً صدُّيقاً يقرأ الكتب الإلِية، ويعلم الاسم الأعظم الني إذا دُمي الشا به






 منغعة النكر لنفسه، لأنه يستجلب به المزيد كما قال سبحانه: ولئن
(1) فإن قيل: كبف قدر على الإتيان بالعرش مع أنه غير نبي؟ الجواب يجوز أن يُخصَّ
 يُرزق منها، ولم يلزم من ذلك فضلها على زكريا، مع أن كرامة التبع من جملة كرامة
(Y) قال الحانظ ابن كثير TVY/ : ومن ههنا يظهر أن سليمان عليه السلام أراد بإحضار



 ذلك، قالل آصف كاتب سليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فإذا هو حاضر عنده. اهـ.

 وصول ملكة سبأ إلى بلاده، أمر بأن تُغيَّر بعض ملامح عرشها امتخجاناً لها.
.
重

 بذلك اختبار عقلها وذكائها.


- مُسْرِينَ

قَ


 عن كمال فهمها، ورجاجة عقلها، حيث لم تقل : هُوْ، هُوْ ولم تم تقطع وتجزم


 من ذلك الؤوت"(")، وفيه من الدلالة على كمال رزانة رأيها ما لا يخخفى.
(1) هذا القول مرجوح، والاضح والأظهر ما قاله مجامد، أنه من تول سليمان عليه السلام، أي قال سليمان تحداًا بنعمة الشا: لقد أوتينا العلم من فبل هذه المرأة، العلمَ بانشا =
.

 من قوم راسخين في الكفر، ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها، وهي بين ظهرانيهم، إلى أن دخلت تحت ملك سليمان.



 صرحاً، أي قيل لبلقيس: ادخلي هذا القصر المنيف المشيد، روي أنه عليه



 أذيالها ألها




=

 مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح. اهــ.
 وروبوبيته لجميع الموجودات ．

．电会
 وبانه لثد أرسلنا إلى نمود أخامم في النـب وهب وهو نبي الشا مالح غليه




．（全


 إلى حين نزول العذاب؟ وقد كانوا لجهلهم يقولون：إن وقع إيعادُه، ُتُبا

 إذ لا إمكان للقبول عند تزنول عذاب الهـ ．
＂
．


وأصله تطيرَنا أي تشاءمنا، وكانوا قد تتابعت عليهم الشُدائد، وأصابهم القحط والجوع حتى كادوا يهلكوا، فلذلك تشاءموا من الكا

 تُتَتْنُنَ| أي يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم، ولذلك تقولون ما تقولون!! .

.



 الإصلاح، وبيض المفسدين تد يندر منه بضض الصلاح.


 عليه السلام، وكان ذلك عندا



 لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أتوا دار صالح عليه السلام شاهرين سيوفهم ليقتلوه، فرمتهم الملانئكة بالحجارة فقتلتهم.
.

 يحتسبون.

重
.

 مسجد في الحِجْر، في شِبْبِ يصلي فيه، فخرجوا إلى النُّعْبِ وقالوا: إذا
 الشُّعب، فلم يدر قومهم أين هم؟ ولم يدروا ما فُعل بقومهم؟ وملك الباقون في أماكنهم بالصيخة.

我




 تال الحانظ ابن كير /VVo/T: أي تحالفوا وتبابيعوا على تكل نبي الش مبالح عليه
 حتى ملكو! وتومهم أجمعين): اهـ.



．
 يَنَفَّؤِج（الكفر والمعاصي اتقاء مستمراً فلذا نجوا．

． （爰

 الإنكار، ، فإن تعاطي القيّيح من العالم بتبهه أقبح وأثنع، أي تنفلونها والحال إنكم تعلمون بكونها كذلك، وقيل：يبصرها بضضكم من بغض، لـا كانوا يعلنون بها

．毛啇

 تنعلون فعل الجاهلين ببجحه وعاقبته، أو الجهل بمعنى السفاهة، أي بل أنتم قوم سفهاء، لا تميزون بين الحسن والقيحع．

重
 .

 أَغَكِيِِنِج أي الباقين في العذاب لأنها كافرة.

## .


 بالصيحة والحجارة، فبئن هذا العذاب اللي أمطروا به، وهو حجارة من سجّيل منضود.
 .






 إذ من البيِّن أنه ليس فيما أُشركوا به شائبة خير حتى يوازن بينه وبين من لا
 وأبقى، وأجلٌُ وأكرمه" .



㢄
 لَحَعِّ


 أَنَّهُّ؟؟ أي أَإله آخر مع الها حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في العبادة؟

 الحق، والانحراف عن الاستقامة.



بإبداء بعضها من الماءء، وتسويتها حسبما تدور عليه منافعهم، وجعلها ولها ولها

 معادن، وينبع في حضيضها الينابيع، ويتعلق بها من المصالح ما لا يُحصى


 أي لا يعلمون الحقًّ فيشرْكون مع الله غيره، ولا يفهمون أن ما هـم عليه من السرك باطل .







 قبلكم







 معه من حجارة صماء، لا تسمع ولا تستجيب، وسواء من دحاها أو رجاها.





 الدعوى

.
 بالألوهية، ببيان اختصاصه باللقدرة الكاملة، والرحمة الشالماملة، عقبه بذكر



حِّ
. عَمْونوَ




 أضرب عن ذلك إلى بيان ما مم فيه أشد وأفظع من الشك، حيث فيل:




 بهم كفار مكة، ووضعُ المّوصول موضع ضميرهمّ، لذمّهم، والإثشعار بعلة
 من القبور إذا كنا تراباً؟.

. (6) شَ


 وأساطير الأولين، سطُروها وكتبوها كذباً.

 واعتبروا كيف صار مآل المككنبِن المجرمين؟ ألم يهلكهم الهِّه ويدمرمه؟
(1) خلاصة معنى الآَية: أن ألمشركِن لا يصدِّتون بالاَّخرة، ومم شـأُؤون في وقوعها
 يؤمنون ولا يصدُّقون بالآَّبره؟.
.

 الناس

 صَدِِْقِنَ في في إخباركم بإتيانه، والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذك
.
 و (اعسى" واللعل" و"سوف" في مواعيد الملوك بمتزلة الجزا الجزم بها، وإنما يطلقونها إظهارآ للوقار، وإشعارآ بأن الرمز من أمثالهمب، كالتصريح ممن
 تتعجلونه من العذاب.



 بجهالهم وقوعه.
.
 من الأفعال والأقوال، ألتي من جملتها استعجال العذاب، فليسس تأخير
 قبائح غير ما يظهرونه، وأنه تغالى يجازيهم على الكل .
.
 يغيب ويخفى غائبة، وخافية، والتاء للمبالغة، كالعاقبة والعافية إلِّا فِي


屎
. يَ يَتْتِفُونِ

 الدين، ومن جملته ما الختلفوا في شأن المسيح، وتحز ولمّبوا فيه أخزاباًا، وركبوا متن العتّو والغلوّ، في الإفراط والتفريط، ووفع بينهم التناكر في
 حيثُ لعنَ بعضُهم بعضاً، وقد نزل القرآن الكريم ببيان الحقائق القاطعة.

 الإيمان، ورحمة لهم.

- ما



 يا محمد على الدين الحق، الواضح المنير، والعاقبة لك بالنصر على أعدائك
.

 يُتلى عليهم
 مع صَمَمههم معرضون عن الداعِي، مولُؤن أدبارهمّ، فسماعهم في هذه الحالة أبعد.

.




 وْبَلى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ شلهِه أي أخلص في إيمانه وعمله.


受








 على الناس ضحىى، وأبتُهما كانت قبل صاحبا



 بعدم الإيقان، مع أنهم كانوا جاحاين بها، للإيذان بأنه كان من جقفهم أن يوقنوا بها، ويعتقدوا بصختها.

(1) أخرجه مسلم رتم YQ\&V ني كتاب الفتن .

 للعذاب، بعد الحشر لكافة الخلق، أي واذكر لهم وقت جمعنا من كل أمة

 في موقع التوبيخ والمناقشة.

. (



 الآيات القرآنية، لأنها منطوية علي دلاثلّل الصحة، وشواهد الصدلم التيا التي لم
 الدنيا؟ كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والتكذيب، مع عُ أنهم ما خلقوا إلا للإِمان والطاعة، يُخاطبون بذلك تبكيتأ، ثم يُكُبُون في النار.


 باعتذار، لانتطاههم عن الجواب بالكلية، وابتلائهم بشغل شاغلٍ من العذاب الأليم.
با





 دلالةً واضحة، كيف لا، فإنَّ من تأمَّل في تعاقب الليل والنهاره وشاهـا
 الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنَّا الهّ يبعث من في القبور، وخصنَّ المؤمنين بالذكر ولَالَياتِ لِقْوَ يُوْمِنُونَا لأنهم المنتفعون بتلك الدلائل الكونية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (参 }
\end{aligned}
$$


 من الرعب والهول، أي لا يبقى أحد من أهل السمأواوات والأرض إلاًا خالف

 كل واحد من إلمبغوينين عند النفخ أَتَوْهُ أي حضروا الموقف للسؤِال وا دَخِرِنَنَا أي صاغرين، ذليلين .

 الخخلانت . امـ وعلى هذا إلقول يكون النفخ ني الصور ثلاثأ، والشا أعلم.





 يقع بعد النفخة الثانية، عند حشر الخلق، ليشامدهدها أهل المال المحشر (1)، وهي





 أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنها، مما يدعو إلى إظهارها،
(1) في هذا القول نظر، والصحيح آن هذا إنما يكون ني الدنيا لا في المحشر، فالآية
 كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع، دون أن نتملب الأرض بمن فيها فيها، أو تصططم النجوم
 أَقْقَ كُلَّ شَيءِ


 ودورانها حقيقة علمبة سبن إليها القرآنه ففبه روائع وبدائع تثبت إعجاز القرآلنآن من الناحية العلمية، وسبقه للمكتشفات والمخترعات العصرية. (Y) سورة طه، آية: 1•V ـ

وبيان كيفيتها على ما مي عليه من الحسن والسوء، وترتيب أجزيتها عليها، بعد بعثهم وحشرهم، أي هو تعالى عليم بما يفعل العباد، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء.

## .

" فله من الجزاء ما هو خير منها، إما باعتبار إضعافها، وإمنّا باعتبار دوامنها
 الحاصل من مشاهدة العذاب، بعد تمام المحاسبة، وهو الذي أشار إليه


 معاينة فنون الدواهي والأهواله، فلا يكاد يخلو منه أحد.

. تَعْمَوْون





وهِ



ما بيَّن لهمّ، أححوال المبدأ والمعاد، تنبيهاً لهم على أنه قد أتمَّ أمر اللدعوة،



 وتنغير صيدها، أنهم قد استمروا فيها على تعاطي أفجر أنواع الفجور،







 بطريق تكزير الدعوة، فيكون ذلك تنبيهآ على كفايته في الهداية والإرشاداد،




 إلاَّا البلاغُ المبين .
(1) سورة النساء، آية: 1YO
．







أجمعين، و＇الحمد له رب！العالمين．
＂（تم بغونه تُعالى تفسير سورة النمل＂）

米来米


مكية وهي ثمان و ثمانون آية

.
多
.
الْ على الرسول


 .




 وإن كَذَب فما وجهه؟


##  



 يرثون ملكهم، ويسكنون مساكنهم.
.


 ذهاب ملكهم، فأرامم اللّ ما كانوا يحذرون.




 هذا الطاغية الجبار .

## جا 







 فتلوا لأجله ألوفاً، ثم أخذوه يربُوْنه، ويفعل الله بهم ما كانوا يحذرون.
(1) نإن قيل : ما فائدة الأمر بإرضاءه، والأم بطبيعة الفطرة ترضع ولدما؟ فالجواب أن



 والخبران: أوحينا، وخفت، والبشارنان: إنا رادوه إليك، وجاعلوه من المرسلين، فما أبدع هذا الإعجاز .





 فرعون وأتباءه سيكون على يدي هذا النامل

.
 الخوف والحيرة، حين سُمعتْ بوقوعه في يد فرعون" ("، كتوله تعالى:
 والحزن لغاية وثوتها بوعد الشّ تعالى، وهو تول أبي عيدة، أو لسماعها آن
 أي إنها كادت لتظهر أمز موسى، وأنها ابنها، من فرط الحيرة والدهمشة
 المصدّقين بوعد الها الوائقين بحظظه تعالى لهذا الوليد.
$\qquad$
(1) وقيل إن المعنى: أن تلبها ضار خالياً من كل شيء في الدنيا، إلا من ذكر ولدها
 والأظهر - والش أعلم ـ أن معنى: واواصنح فؤاد أم موسى فارغأه أن عقلها طار من
 كادت لتبدي بهي أي كادت تصيح وا ابناه، وهذا القول ذكره القرطبي عن مالك رحمه الشه، ولعله هو الأصح والأظهر .

يَتَعْرُونِّ


 أبصرته عن بُعد، وهم لا يشعرون أنها تفصه وتتعرف حاله، وأنها أخته.
 أنه تعالى أحدث فيه نفار الطبع عن لبن سائر النساء، أو وضع ونع لبن أمه لذه


 روي أن هامان لمَا سمعه منها قال: إنها لتعرفه وأهله فنخذوها بحاله، فقالت: إنما أردت وهم للملكِ ناصحون، فأمكا بأمرها فرعونٍ بأن تأتي

 أبى كل ثدي إلآ ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيِّب الريح، وطيبة اللَّبن، لا
 فرجعت به إلى بيتها من يومها، وذلك فوله تعالى.




## 







 لا تكون جزاء على العمنل .










وقيل: الوكز ضرب في الصِدر، وكزه من باب وعد، أي ضربه ودفعه،

 فيما بينهم، ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ، وإنما عدَّه من عمل

 أي ظاهر العداوة والإضلال.

قا . آرَّحِيـُمُ
 الْلَفْفُرُ آلرَحِيدُ المبالغ في مغفرة ذنوب عباده، ورحمتهم.

## .

 بحقّ إنعامك عليَّ اعصمني، فلن أكون معيناً لمن تؤدي معونته إلى الجرم، وفيه دلالهٌ غلى أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة.

##  .


 الغواية، تسببتَ لقتل رجلِ، وتقاتل آخر اليوم!.

##   .










##  



 من هذا البلد بسرعة، فأنثا لك ناصح أمين .





## 

高


.
 سميت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام، ولم تكن تحت سلطان فيرّ فرعون،
 ألكتَبِلِي توكلاَ على الشا، وثقَ بحسن توفيقه، وكان لا يعرف الطرق وقيل: خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر .


. وَابَوْنَا شَيْنَ

我





 "

 رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية، لأنَّ هذا الأمر :في نفبسه

 في شمس، وحر أنزلتَه إليَّ من خير فأنا محتانج إليه، وحمله الأكثرون على الطعام بمعونة المقام

我







 بالجزاء، لبيلا يوهم كلامها ريبة، وفيه دلالة على كمال عقلها وعفتها، ألـا روي أنه عليه السلام أُجابها، فانطلقا حتى أتـا دار شعيب عليه السالام

叓

 ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام، ويستظهر برأيه، لا لا ليأخذ بمعروفه ألجرآ، ألا يرى إلى ما رُوي أن شعيباً عليه السلام لما تدَّم إليه طعاماً، قالٍ ：إنًا أهل بيت، لا لا نبيع ديننا بجبال الأرض ذلا ثمناً، ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، فتناول بعد ذلك．

．
 التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى عليه الساملام، روي أن شعيباً عليه السلام قال لها：وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهـا شاهت
 شعيب، وصاحب يوسف، وأبو بكر في عمر＂．

㢄


和

 الإلزام عليك، وهذا من شعيب عليه السالام عرض رأي على موسى لا

 وإيفاء العهذ.

##  









 قد يكون مهرآ كالمال، وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن جائز من الآية الكريمة.

㢄


(1) الحديث أخرجه البخاري في الشهادات







高

据




 ركبُ آلْعَلمِيِـِ الجليل، وهذا وإن خالف لفظاً لما في طه، والنمل، لكن الكنه موافقُ له في في

 حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء.

. يَيْوْ





المرسلون.







 إشارة إلى العصا، واليلَ

.
 القبطي، الذي قتله في مضر، • لمَّا رآه يعتدي على الإسرائيلي.
 في أصل الخِلقة، وإمَّا لأجل أنه وضع الجمرة في فيه، عندما كان صغيران


 يُكَذِبُوِِ يكادون لا يفتهون فولي.
"ا





 فرعون وقومه، وقلب العصا كما أنها معجزة، فهي أيضاً تمنع وصول ضرا فرعون إلى موسى، لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاهِاها صارت حار حية عظيمة، زجرهم ذلك عن الإقدام عليهما، والمراد بالغلبة هنا: الحجة.

共

 رسالة موسى عليه السلام، والمراد بها العصا، واليد تُمْنَرَىَ آلَأَكَلِينَهِ أي ادعاء النبوة واقعاً في أيامهم.

##  



 يفوزون بالهدى في الدنيا؛ وحسن العاقبة في العقّى.

##   












 وأراد الش أن يفتنهم فيه، فلما فرغوا منه سقط على العمال فهلكوا جمميعاً.

. يُرْجَ




中





. يُصَ




| ألمَقَبُبْوِحِ
 من اللاعنين، حيث تلعنهم الملائكة والمؤمنون، خَلَفًا عن سلف اوَآَيَّمَ
 عز وجل.


## 



 إهلاك القرون الأولى، من من موجبات اندراس معالم الشرائع وإلحكامها المؤدي إلى اختلال نظام العالم، وحاجته إلى نظام جديد، كأله قيلن : ولقد

 هدايةً إلى الشُرائع والأحكام

 . أَشَّهِهِيرِ
 واقع في زمان شدة مسأس الحاجة إليه، وقد صدر بتحقيق كونه وحياً صادقاً من عند الهّ، ببيان أن الؤقوف على ما فُصُّل من الأحوال، لا يتسنى






وهم السبعون المختارون للميقات، حتى تشاهد من أمر موسى ما تشاهد، فتخبر به الناس .







 إياك وموحين إليك تلك الآيات، ولولا ذلك لما علمتها أنت ولا نومك.











重


 هذا، عند إصابة عقوبة جنانياتهم، ما أرسلناك، لكنْ لمَّا كان قولهم ذلك محْقَّاً، أرسلناك تطعاً لمعاذيرهم.



受
 الرسول




 منهم إلى رؤساء اليهود، 'فسألوفم عن شأنه
 بِكٍُ كِفْرُنَ| تصريح بكفرهنم بهما، وقرىء (ساحران).

حِّ
هِ

呂


 غإنْهُ مع امتناع صدههم، نوعُ تهكم بهم．

重





 الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والشهوات، والإعراض عن الآيات الهادية البيِّنات．

## 

名 بعض، خسبمـا تقتضيـه الحكمـة والمصلحـة، ومتــابعـاً، وعـداً ووعيـداً،


## ．




عباس : نزلت في ثمانين بمن أهل الكتاب، آمنوا برسول الله
دعوى الإيمان .


保
 الكتب المتقدمة أي مؤمنين بأنه سيبعث.


 بكتابهم، و'مرة على إيمانهم بالقرآن، عن أبي موسى الأشعري قالل: قال
 بمحمد عنده أمة يطؤُها فأَدَّبها فأخسن تأديبها





(1) الحديث أخرجه البخاري في العتق 1Y / ا ومسلم رقم 10 في الإيمان.


㢄




 آلْحَهِهِينُ أي لا نا نبغي صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل .

. (6)
 الناس، ولا تقدر أن تدخله في الإسلام، وإن بذلت فيه غاية المجهود، وقال






 احتضر جاءه رسول الش هِ

بها كك عند الله، قال له: يا ابنَ أخي، قد علمتُ أنك صادق، ولكني أكُره
أن يقال فزع عند الموت. (1)


.
 بن نوفل حيث أتى النبي




 إلى حرمة البيت العتيق، خرمة التوحيد؟ وكيف يكون الحرم أمناً لهمب مِّي خال
 يَعَلمُونِ) أي جهلة لا يتْطنون له، ولا يتفكرون.



 فدمَّنا عليهه، وخرَّبنا ديارهم، فالإصرار على الكفر، يزيل النعم، ،لا
(1) انظر صستح البخاري 0.7/ 0نتذ ذكر القصة كاملة، وأن أبا طالب أبى أن يقول لا إله

 بَعْدِهْ المارة، يوماً أو بعض يوم، ولمّ ولم يبق من يسكنها إلا قلليلا، من شؤم
 تصرفهم في ديارهم.
"
.









 إلا حال كونهم ظالمين، بتكذيب رسلنا، والكفر بآياتنا.

信
نَعْقِلْونَ



 بالذي هو خير؟

## 信 

 بحسن الموعود، فهو ملِركه لا محالة، لاستحالة الحُحْلْ في وعذه تغالى


 والعذاب، وتخصيصُ لفظ وُمُخْضَرِينَ بالذين أُحضروا للعذاب، أْمرٌ عُزِف من القرآن، وصار مقروناّ بالعذاب الإلَّهي

## ．




$$
\begin{aligned}
& \text { 覀 }
\end{aligned}
$$

信


 ما أكرهنامم على الني، وإنما أغوينامي بالوسوسة والتسويل، لا بالإلجاء











 إليهم، وأصله نعُؤوا عن الأنباء، وتد عكس للمبالغة، أي خفيت عليهم الحجج، وأظلمت عليهم الأمور، نهم حيارن واجمون، لا يعرفون ما
 لفرط الدهشة والفزع.
 .

$$
\text { (1) سورة هود، آية: } 114 \text {. }
$$



 الطالب، أي راجياً الفلاخ، من ربه الكريم.





 ينازعه أحد، أو يزاحم اختيارِه، نزلِّت هله الآية، جوابابَ لقول المنشركين،

.

 على ألستهم من الطعن فيه
 اهـ أثون: الترجب الوارد في القرآن بمتزلة التحقن، لانه وعدٌ كريم من, رب رحيه،

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو جلّ وعلا لا بخلف وعلهـ. } \\
& \text { (Y) سورة الزخرف، آية: با با }
\end{aligned}
$$









## 共 




 الإله الذي يقدر على أن يأتيكم بالنور والضياء؟ وعليه يدور أمرُ التبكيت

 وتعملوا بموجبه، فالمعنى: أخبروني من يقدر على هذا غير الشا تعالى؟.




 ذلك الانتفاعُ، فلما لم يُتفعوا نُزِّلوا مرتبة من لا يسمع ولا يبصر •


 فَضْلِهَ

 (اللفِّ والنشر المرتب")، وهذا من لطيف علم البديع

.

تقريع، للإشعار أنه لا شيء أجلب لغضب الله، من الإشراك بالها.


 التحقق، أي أخرجنا

عليهم بما كانوا عليه، أو هم الشهلاء الذين يشهلون على النا


 الآلهة المزعومة، من الأوثان والأنداد .

Tَ





 جمع مِفْتح بالكسر، وهو ما يُفتح به، والمِّ المعنى: آتيناه من الكنوز ما إن





 بزخارف الدنيا، والذين لا يشُكرون الها على فضله وإنعامه.
俉 .
 ثواب اله، ،بصرفه إلى ما يكون وسيلة إليه، بأن تتصدق به على الفّ الفقراء،



 لسوء أفعالهم.

هِ




 توبيخ له من جهته تعالئ، على اغتراره بقوته، وككثرة ماله فاله فالمعنى: ألم


 استعلام، بل يعذبون بها بغتة، فالش عزَّ وجلً عالم بجرائمهم، ولا ولا حاجة أن يسألهم عنها، كما قالل سبحانه: ؤئُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ . بالنواصي والأقدامها






 الدنيا، ومكانة عظيمة من الجاه.







 وشهواتها.




 أَلْنتَصِرِينَ| أي الناجين من العذاب، الممتنعين منه، لأنه لا نصير لهم ولا - معين


． 6 （重

 ＂اوَيْ＂كلمة تنبيه غلى الخطأ والندم، يستعملها النادم بإظهار ندأمته، وكّأن





 لنعمة الشّ تعالى، أي اعجبوا من فعل الشا أيها القوم، فإنه لا يفوز ولا يظفر بالسعادة، الكافرون．

锶


严 الأفعال، والأقوال．

## وَ هَ 


 يضاعف جزاواوها فضلاً منه ورحمة، وأن الحسنة تضانِ الْاعف أضعافاً كثيرة، مبالغة في التحذير من عمل السيئات.

## الِّا



 إلى معادٍ، تمتد إليه أعناق الهمم، وترنو إليه أحداق الأمم، وهي وهو المعام




 ضلال مبين، وتقرير للوعد السابق.
 وهذه الآية من أعلام النبوة، فإنه خبرٌ عن غيب، وقد ودر ونع كما أخبر عنه القرآن،

 منها، وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك، وهو الالشهر والأظهر، والش أعلم.


 ألفي إليك الكتاب، وما كنت تطمع أن تنال النبوة، ويتزل عليك القرآن



.




. 敛
 أطماع المشركين عن مسنـاعدتٌ "الخطاب في الظاهر للربّول


 البعث للجزاء لا الى غيره، واشا أعلم بمراده، والصلاة والسلام على خير خلقه نينا مخمد لا لا "اتم بعونه تعالى نفسير سورة القصص" * * *


مكية وهي تسع وستون آية


 نزلت في قوم من المؤمنين، كان كنار مكة يؤذونهم ويعذبونهمه، فكانت صدورمم تضيق للذكك، فتداركهم الها بالتسلية بهذه الآية، وحكمها عام في

 وتحقين أنه تعالى يمتخنهم بمشان التكاليف، كالمهاجرة والمجاهدلة، ورفض ما تثنتيه النفس، وننون المصائب في الأنفس والأموال، ليتميزّ المخلص من المنافق، ويجازيهم بحسب أعمالهم.
 .
 على الحِحم والمصالح، جاريةٌ بين الأمم كلها فإن الأمم الماضية، قد

أصابها من ضروب الفتّن والمحن، ما هو أشد مما أصاب هؤلاء فصبروا


 والكاذب، بين الذين صدقوا في الإيمان، واللذين هم كاذبون فيرن فيه، ويرتّب عليه أجزيتهم من الثوابٌ والعقاب
. 象鱼


 فإنه سبحانه يعذب وينيب، يحكم الوعد والإيعاد، والإمهال لا يفضي !إلى الإمهمال.
.
 وملاقاة حكمه يوم القيامة، والمشهور في الرجاء هو المو توقع الخير لا غلا غير
 محذنوف، أي فليختِر منْ الأعمالل ما يؤدي إلى حسن الثواب كقونله تعالّى :
 العباد \$ألْكِلِيدُ بأحوالْهم الظاهرة الباطنة، وفيه من الوعد والوعيد ما لا - يخفى
.

 بمجاهدة الهوى والشيطان لِمنفعتهم.

##  




 ومثال هذا شُجرة منمرة لا شك أن عروقها وانها، وأغصانها منها، والماء اللّي يجري عليها والتراب حواليها غير داخل فيها، لكنَّ الثمرة لا تحصل إلا




 عِلْم" أي بألوهيته، عبَّر عن نفيها بنغي العلم بها، للإِذان بِان بأن ما لا يُعلم صحته، لا يُ يجوز اتباعه، وإن لم يعلم




وإن شرأ فشر، وفيه لطيفة، وهي أن الشا تعالى يقول: لا تظنو! أني غائب
 سعد بن أبي وقاص رضي الهّ عنه لمَّا أنلمه، وكان باراً بأبويه، : قالت لـ لـ

 نَفْس، فخَرجت نَفْساً نَّفْاً، لا أترك ديني لشيء أبداً، فإن شئتِ فكلني، وإن شئت فدعي، فلما|يُست منه أكلت وشربت" (1) ففيه نزلت :هذه الآلًّي الكريمة.


الراسخين في الصلاح، وهو منتهى درجات المؤمنين.





 تعذيب الناس لا يكونٍ مديداً، وعذابُ الشه مديد، وأنَّ المشقة إذا كانت


 بَوالِدَيهِ حُسْنَّا . . . . الآية
重 فأشركونا في المغنم، وهم ناس من ضعفة المسلمين، كانوا إنا إذا مسَّهم أذى الكفار وافقوهم على الضلال، وكانيا وكا يكتمونه من المسلمين، فردّ الشّ
 منهم بما في صدورهم، من الإخلاص والنفاق.

## 

 ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق .

##  



 عليها، ومذا قول صناديد قريش لمن آمن، فرد الها عليهم بقوله تعالى : الّى
 مزيدة، والتقدير وما هم حماملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا ألن أن

 .

الآخرة، من المضرة لأنفسهم، بعد بيان عدم منفغته لمخاطبيهم؛ والتغبير عن الخطايا بالأثقال، للإِيذان بغاية ثقلها، وكونها فادحة، والبلامُ جوأبا قسم محذوف، أي وبالنه ليحملنَّ أثقال أنفسهم كاملة، وأثقالاً أخرى "مع

 وزرُها، ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينتص من أوزاريّمم
 يختلقون في اللبنيا من الأكاذيب والأباطيل، التي من جملتها كذبهم هذاً
 السلام بأذية أممهم، إثر بيان، فتنة المؤمنين بأذية الكُفار، تأكيداً للإِنكار



 التي عاشها كانت معجزة كله عليه السلام، لأن البشر لا يعيشُون مثلها،

 المدة المذكورة، والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشيء، على كثرة


 أي والحال أنهم مستمرون على الظلم، لم يرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصي
.
 فيها معه من أولاده وأتباعه، وكانوا ثمانين، نصفهم ذكور ونصفهم إناث


.
重



 نافع ممَّا هو ضار .



 أوثانآ، هي في نفسها تماثيل وصور مصنوعة لكم، ليس فيها وصف غير إِير







## 


.
 من قبلكم من الأمم قذ كذبوا الرسل، فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً، وإنما
 آلْبِيِجُ أي وليس على الزسول إلا تبليغ أوامر الش، وليس عليه هداية
 .

ينظروا ويعلموا، علماً جارياً مجرى الرؤية في الظهور، كيفية خخلق الشا


 حجارات، ووضع شيئاً بُجنب شيء ففرّقها ثم أراد إعادتها، فإن إعادتها أمرٌ يسيرٌ عليه .
"ا

 سيروا فيها فانظروا كيف بدأ الشا الخلق، أي كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة، وطبائع متغايرة، مع اختلاف الأشكال، والصورد، والألوالوان، ثم
 الإعادة بالنشأة الآخرة، المشُعرة بكون البدء نشأة أولى، للتنبيه على أنهما شأن واحد من شؤون الها تعالى، لا فرق بينهما إلاً بالأولية، والآلخريَّة
 المحيي المميت، القادر القاهر، الذي يقول للشيء كنْ فيكون.
.




. آَنَّهِمِ وَبِّ وَلَانَّهِيرِ

 هي أفسح منها لو استطعتم الرقي فيها؟ كما في قوله تعالى:





 تلك الآيات الْأَنَّكَكَ




##  

 يصدر عنهم. إلا هذه المقالة، كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكزيمه، بل


 النار، فأنجاه الله تعالى منها، بأن جعلها برداً وسلاماً على إبراهيمه، كماً
 عجيبة، منها حفظُه تعالئي من حرٌّها، وإخمادها في زمان يسير، وإنثشاء
(1) سورة الرحمن، آية: بّب.
 المؤمنين بالذكر، لأنهم هم المنتفعون بالتأمل فيها، وأما من عداهم فهم عنها غافلون ．







 وا بَعْنَا


屋
－帛舀
ط




 أنه عليه السلام هاجر مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه إلى حَرَّان، ثم منها إلى فلسطين، وهنالك استوطن فيها．








 وحيدآ فبلًّل الشار، وحدته بالككثرة، حتى مُلِيتِ الدنيا من ذريته.

##  . بِ



 قبلكم، لأنها تشمُئز منها :الطباع، وتنفر منها النفوس الزكية حتى البهائم،؛ لا تتعاطاها .
.
 بالفاحشة حيث روي أنهم كانوا كثيراً ما يفعلون بالغرباء ذلك، ويقطعون





 عنهم في هذه المرة، إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: ائتنا يالوط بالعذاب اللني تعدنا به إن كنت صادقاًا! !.

## 


 طلب النصرة، ولأنهم كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانليا كانوا عليه، وصَفَهم بالمفسدين، إشعاراً بانْهم أحقاء بأن يُعجَّل لهم العذابه، وما وما طلبَ



## 





 والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم.
名

 وَ فيها، وأنم مهتمون بشأنه وشأن أمله، ،سسبا ينبيء عنه تصديز" الؤغد
 الهالكين، الباقين في العذاب، لأنها كانت كافرة.

我
. (1) (1)












.

 الاعتبار .


 شعيب عليه السلام
 ولا تسعوا بالإفساد في الأرض، بأنواع البغي والعدوان.

-


 الأرض باركين على الرُّكب.

我


 بها، وكان أهلُ مكة يمرون عليها، في أسفارهم إلى الشام، فيبصرونها

 متمكنين من النظر والاستدلال، ولكن لم يفعلوا ولجُوا في طغيانهم يعمهون، حتى هلكوا.



 فولهم: سبف طالَه إذا فاته: ولم يدركه.







 ( بالشرك، وتكذيب الرسل، والطنيان، حيث أَذَلُوا أنفسهم في عبادة الأوثان .

券
 .




 الوهن، والتفاهة، والحقارة، ولهنا يقال في الأمثال (أوهى من بيت بيت

 الضُرٌّ، وجرُ النفع، فإن من لا يكون كذلك، فهو والمعدومُ سواء.

$$
\begin{aligned}
& \text {. أَحْحَ }
\end{aligned}
$$

 يعبدون من دونه، لا يخفى عليه ذلك، وسيجازيهم على كفرهم، سواء
 الحكيم في صنعه، وفيه تجهيلٌ لهمّ حيث عيث عبدوا جمادادا لا علم لـ ولا قدرة، وتركوا عبادة القادر الحكيم.
 ．（合）


 المتدبرون في الأثشياء على ما ينبغي، والتمثيل يؤثّر في النفّس تأثير الدليل، ودلت الآية على فضل العلم．

谷 －㖇






．






ومعنى نهيها عنهما، لأنها مناجاة له تعالى، فلا بد أن تكون مع إنى إقبال تام


 يناجي ربه، فيستحيل أن يترك طاعة الها ويطيع الشيطان، والمصلي يلبس

 سائر الطاعات، فينبني أن تكون على أبلغ وجوه التعظيم، وإنما عبر عنها

 وقيل: معناه ولذكرُ الش إياكم برحمته، أكبر من ذكركم إياه بطاعته، عن أبي هريرة أن رسول اللّ

 المجازاة .


 بالكظم، والمشُاغبة بالنصح، على وجهِ لا يدل على ضعف، وأهلُ الكتاب
(1) الحديث أخرجه مسلم رقم rv. .rrvo

لما آمنوا بانلّ، وبإنزال الكتب،، والحشر، فلمقابلة هذا يجادَلُون بالأحسن،
 يجب حينئذ المدافعة بماً يليق بحالهم



 لحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مأربابآ من دون اللّ عزَّ وجلَّ .

##  .

中 إلَّكَ آلكِكَ










 الشريفة، من أميٌّ لا يعرف القراءة والكتابة، خارقُ للعادة.

.

 القرآن، كون آياته بينات الإعجاز، ، وكونه محفوظاً في الصدور بنا بخلاف

 والمكابرة والعناد، بعد وضوح إعجازها.




 مُّبِيُ لي أن أقول أنزل عليَّ آية كذا.

##  .

 تعالى، رداً على اقتراحهم، أي أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات،



 كأوليك المقترحين

㢄 أرسلت به إليكم، ومقابلتكم بالتكذيب، والتعنت، ومذا إنذار وتها وتهنيد



 والآية من قبيل المجادلهةٍ بالتي هي أحسن، حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل، والكفر والخسران إليهم، بل بالإبهام.






## 

 بالعذاب، والحال أن محل العذاب سيحيط بهم، تنزيلا لحال السبب منزلة المسبِبّ، لإِحاطة الكفر والمعاصي بهم.

## 

 الأهوال ما لا يفي به المقال
 التي من جملتها الاستعجال مع الاستهزاء، وجعل ذلك عين ما كانوا يعملونه للمبالغة، بطريق إطلاق اسم المسبّب على السبب.

## .

 إقامة أمور الدين كما ينبغي، لممانعةِ من جها جهة الكفرة، وإرشاد لهم إلى


لكم العبادة في بلد، ولٌم يتيسر لكم إظهار دينكم فيها، فهاجروا حيث يتسنى لكم ذلك.

## 

 الامتثال بالأوامز، أي كلُّ نفس من النفوس، واجِّ
 هذه، فلا بدَّ له من التزود والاستعداد لها.
 .




للعاملين

## -


 اله تعالى .

.
19.



 أن الشا يرزقكم لكتتم أعجز من الدواب، التي لا تحمل رزقها (1)، فيل : لا
 المبالغ في السمع، يسمع قولكم ضمائركم.
 قالوا: كيف نخرج وليس كنا بها دار، ولا مالن الـو فأنزل اللّ هذه الآية، وفي الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الشا عنه قال: سمعتُ رسا رسول
 الطير، تغدو خِماصاً، وتروح بِطَانا


 أهل مكة، إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره، ولا إلى التركُد فيه، لمَا تقرَّر في
(1) القصد من الآية: التقويةُ لقلوب المؤمنين، إذا خافوا الفقر والجوع، عند الهجرة من


 (Y) الحديث أخرجه الترمذي رقم

 بموجبه، أي فكيف يصبرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الألوهية، مع إقرارهم بتفزده تعالى بالخلق والتسخير؟.

.

 أي يعلم من يليق ببسط البززق فيبسطه له، أو يضيِّ عليه، حسبن ما يوافق الحكمة والمصلحة، فيفعل كلاّ منهما في وقته.






 اله هو الخالق الرازق، ويعبذون غيره.



 يِّلَمْوُِبه| حقيقة الدارين، لما آثروا دار الفناء على دار البقاء.

##  



 آثّثوا المعاودة إلى الشرك، قيل: كان أهل الجاهلية، إلذا إليا ركبوا البحر، حملوا الأصنام، فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحر، وقالوالوا: يا ربّ، با ربّ، يا مغيث أغثنا!!.

## .


 سوء تدبيرهم، عند تدميرهم، وهو وعيد وتهديد.






 المستوجبة للشكر، وتقليم الصلة في الموضعين، لإظهار كمال شُناعة ما فعلوا.

##  . فِجَهَ




 جهنم، وقد فعلوا ما فعلوا!!؟ فسستقرهم ومسكنهم نار جهنم. .

 على الهداية والإيمان الدنيا، والمغفرة والثواب في العقبى، والّا أعلم بأسرار كتابه، وصلى الشّل الشّ تعالى على سيدنا محمبد وعلى آله وأصحابه أُجمعين. والحملا لهّ ذِب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت"

*     *         * 












 تعالى هذه الآية معجزة للرسنول
 الوقتين وفي آخرهما، هحين غُلِبوا، وحين يَغْلِبون، فالمعنى : إنٍ كَلِّ مِن






 ينتقم من أعدائه، "أكرِّحِّدُ ألمبالغ في الرحمة لأوليائه وأحبابه.
.


 تعالى وحكمته.
.
 كامر معاشهم، كيف يكسبون؟ ومتى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ ونـون وتنكير


 كيف يصلّي، أي يعلمون ظاهرها ولا يعلمون بارنيرن باطنها، وهي مضارّها وفناؤها، وإيرادها جملة اسمية، للدلالة على استلا استمرار غفلتهم، وتثبيهاً لهم بالحيوانات، المقصور إدراكها بظاهرها.





 بالحكمة البالغة، والغرض الصحيح، الني يدلُ على وجو


 منكرون لقاء حسابه تعالى، يحسبون أنَّ الدنيا أبدية، وأن الآلخرة لا تكون.












 هلاكهم، فدمَّرهم الشّ ولم تنفعهم قواهم.





.
( إلى موقف الحساب والجزاء، والالتفاتُ للمبالغة في الترهيب.

## 

 أي يسكتون متحيرين وييأسون، يقال: ناظرته فأبلس، أي أيسَ من أن يحتجّ، وسكت تحيراً.






 الخلق، لا المجرمون خاصة، وذلك بعد تمام الحساب.
 . يُحْبَوْون

 (يُحْبَوْنَج) أي يُسرُون سروراً تتهلل له وجوههم.
 بآياتنا، وكذبوا بالبعث والحساب



 تعالى، عن كل ما لا يليق بشأنه، أي فسبُّحوا الشّ في هذه الأوقات
 المسـاء والصبـاح، وفي العشـي والظهيرة، فهـو سبحـانـه المحمـود بـذاتـه وصفـاته، في السمـاء والأرض، أي يحمـده أهـل السمـاء والأرض، وفـي الحديث الشريف: "اكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميان الميزان،
 به الصالاة أي صلِّوا لربكم في الصباح والمساء، وفي الظهيرة والليلّ، قيل لابن عباس رضي الها عنهما: هل تجل الصلوات الخمس في القورآنْ؟ قال: نعم وتلا هذه الآية.

共
 والنطفة من الحيوان. وألشجزة من النواة، والنواة من الشُجرة وأَيُثِي

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري صحيحه بهذا الجذيث الشريف. }
\end{aligned}
$$





 مما سبق، فإن دلالة بدء الخلق على الإعادة، أظهر منِ دلالة إلخراج الحا الحي



 ناطقون، آدميون من لحم ودم.



 لتألفوا بها، وتميلوا إليها، وتطمئنوا بها، فإن المجانسة من دوان المان المؤانسة،





 تضاعيف تلك الأفاعيل، المبنية على الحكم البالغة.



 علَّم كل صنف لغته، وألهمهه وضعها، كما ميَّز بين نطقكم، فإنك لا تكاد
 وتتطيطات الأعضاء وهيآتها، بحيث يقع بها با التمايز بين الأشخاصن، حتى إن التوأمين - مع توافق موادهما وأسبابهما في التخليق - يختلفان في شيء


 يَعْقِلُهَا إلاَّا العَالِمُونَا





(1) ينبغي للعبد آن لا يرى البرزف من كسبه ومهارته، بل يراه كله من نضل ريه، ولْهنا

 من ربكمهِ فالرزق دزقُ البّ، والخلت خلتُ الهُ وصدق الشه العظيم وْفامسوا في مناكبها وكلوا من رزقهبه
 شأنهم أن يسمعوا الكلام، سماع تفهم واستبصار، حيث الميث يستدلُّون بذلك على شؤونه تعالى.




 فإنها من الظهور بحيث يكفي في إدراكها، مجرد العقل، عند استعماله في استنباط أسبابها.






 تعلق إرادته سبحانه بلا توقف.
.
 خاضعون لجلال الله، مقزون له بالعبودية، مطيعون له سبحانه في الحياة والبقاء، والموت والبعث(!)، وإن عصوا في العبادة.

لا






 على مقتضى حكمته.

信
مَ
. أَنْسَ-
审

 حكمهم وتقديرهم، فلنيدركوا إذاً آن من قدر على الخلق ألوالًا قادر على الإعادة ثانيآ، فالبعث أهون علبه حسب منطق البشر، والغرضن من من الآية إلزام الكنفار بالحجة حيث يقرّون أن الشا هو الخالق، 'ثم ينكرون قدرنه على إحباء ألموتى.





 بعضاً مشاركته في المال، تخافِ يعني كما يخاف بعضُ الأحرار بعضاً، فيما هو مشترك بينهـم، فإذا لما لم ترضوا بذلك لأنفسكم، فكيف ترضون لون لربٌ الأرباب أن تجعلوا بعض

 يستعملون غقولهم في تدبر الأمثال. ولمَّا لم ينزجروا أضرب عنهم فقال:




 من عناب الها

 . يَعَلَوْوَ
 ولا شمالاً، وهو تمثيل" لإقباله على الدين، والاهتمام به أي أخلطّص دينك
 عليها، فالمعنى: إنه خلثةهم قابلين للتوحيد والإسلام، حتى لو تُركوا الما كما





 لا يتفكرون فينحرفون عن ذين الله وهدايته.

و

- أَلْشُشِرِي




(1) هذا طرف من حديث أخرجه البنيخان صالبخاري ومسلم" وتمامه: ما من مْمولود إلا




. فَرِحونَ



 راضون بما عندمم، يحسبون باطلهم حقاً، وكل فرقة تزعم أنها على شيء، ونعوذ بالشّ من تفرف الأهواء.




 بالإشراك؛ وتخصيصه بِبضهمه، لما أن بعضهم ليسوا كذلك كما في توله

.

 تمتعكم بنعيمها الفاني.
(1)
.
中
 تعالى، فالمعنى: أهم بتعبون الأهواء بغير علم، أم لهم دليل علي ما يقولون؟.
"




 ويرجو، ويعبد الشّ في الشُدة والرخاء، مخلصاً لهُ تعالى.

. 1 佥
 يشاء، ويضيّقه على من يشاء، حسب الحكمة والمصلحة فما لْ لهم

 الخالق الرازنق .

خ


中 لبيان من يجب الإحسان إليهم، والمقصود ههنا الشفقة بهـم، والخطاب للرسول
 حصل لهم النعيم المقيمر




 يستحقون مضاعفة الأجر .

病



 له مثيل أو نظير، في الخلق والإبداع.






 المعاصي لغضب الشّ بتوله سبحانه:











(1) سورة الشورى، آية : •r.
r.



 الفراش، وهو فرشُه وتهيئته بما يحقّق الراحة ．

． 6 合会





 وليكرمكم بإنزال الغيث الذي يحيي البلاد والعباد، وفي الرياح فوائد：منها




居


信














 يُسرُون ويفرحون بنزول الغْيث، وفوجئوا بالاستبشار بمجيء الخصْبِ.


 ويُتهك فيه من حرمته، إلا نصره الشَ في موطن يحبُّ فيه نصرتها.


 رحمة اله، فإنهم إذا حبس عنهم المطر قنطوا، وإذا نزل المطر بطروا، وتكَبَروا على ربهم．

．重佥佥
 إلى آثار نعمة الشه، المترتبة على تنزيل المطر، من النبات، والأشجاريار،



．

 النافعة رياحاً، والضارة ريحاً، لأن النافعة كثيرة الهبوب، والضارة قليلة





ذمهم لسرعة تزلزلهم، ففإن النظر النويَّ يقتضي أن يتوكلوا على الله، ويلجؤوا إليه بالاستغفار :إذا الحتس القطر عنهم، ولا يلا يئسوا من رحمة الهّ، وأن يصبروا على بلائه.
.



 وإعراضهم عن الإصغاء إليه، ولو كان أحدهما فيهم لكفاهم ذلك بلاة.

. مُتْلِمُونَ


 منعادون لأوامر الشا تعالى.


为



##  

㢄




##  . نَهِهَا


 تالوه، وأيدوه باليمين، كأنهم من فرط حيرتهم لم يدروا أن ذلكُ هو



 . يُتْتَتَبْوْن

 أرضوا ربكم بالتوبة والطاعة، كما دُعوا في آلدنيا إليه.







.

 اعتقدوها، فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق؛ ويوجب تكذيب المخقً.
.





 سيد المرسلين، وآله وصحبه أجمعين . ("تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم")

YIT


وهي آربِ و ثالثون آثة

. 6 O.
 والمحكم في تشريعه وأحكامه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من


العمل في الدنيا واتقوا الشه.
.

الثلاث لفضلها، وتكرير الضممير للتوكيد. Yiv

|l
السعادة.

صوَّ


 والأساطير التي لا اعتداد بها، والغناء المأجن، وسائر ما لا خيرّ فيه من


 وقيل: هو شراء المغنّاتات، وحملهن على معاشرة من أراد الإسنالمام لمنعه
 تبيعوا القينات والمغنيات، ولا تشتروهن



 تُهِهنِّهُ لإمانتهم الحق، بإيثاز الباطل، وترغيب الناس فيه.
(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفيرير رتم rاساس، وابن ماجه في التجارات رتم







 المفرط في الألم، والأسلوب أسلوب تهكم وسخرية، لأن البشارة لا تكون بالعذاب.

## .



 فعكس للمبالغة، وفي توحيد العذاب، وجمع الجنات، إشارة إلى أن الرحمة واسعة، أكثير من الغضب.

## .

.

 والمصلحةُ.

我重

.




 كمال العلم، ومهَّد به قائدة التوحيل، وقزَّزها بقوله سبحانه:




 عن تبكيتهم بما ذُكر، إلئلئلتُجيل عليهم بالضضلال المبين .


 عليه السلام، والجمهور |على أنه كان حكيماً، ولم يكن نبياً، ومن حكمْته



وقليلٌ فاعلهه ومنها (القلب واللسان، هما أطيبُ شيء إذا طابا، وأخبثُ





 بالحمد، وإن لم يحمده أحد، أو محمود يحمده جميع المخلوقات
 . لَظْلَمَ عَظِيمٌ


 ظلماً لأنه وضع العبادة في غير موضعها. بدأ بالأقرب وهو ابنه، وبالأهم وهو المنع من الشرك، الذي هو أعظم اللنوب على الإطلاق.



 تأكيداً لما فيها من النهي عن الشُرك، كأنه قال : وقد وصيناه بمثل ما وصَّى
 تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة، لا يجوز طاعتهما في الإشراك بحالٍ







فأجازيك على ما صدر عنك




 وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف، صحبة يرتضيها الشرع، وتقتضيها المروءة






 كانت في غاية الصغر، في أخفى مكان وأحرزه، كجوف الصخرة، أو


 التمثيلُ بأن اله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد.








 سبق من الأمر والنهي، فهذه الخصال من عزائم الألمّ الْمور، التي حضَّ وحثَّ عليها رب العزة والجلالل.

. مُختَالِ فَخْوْرِ





يكره كل متكبر يفخر على غيره، وهو تعليل للنهي عن التكبر والخيلاء.

. ${ }^{6}$
 من الخيلاء، وأمَا البطم نهو علامة الضعفِ، وكلا الطرفين مذمومه، بلّ
 صوتك ولا ترفعه عاليآ، فإنه تبيح لا يجمل بالعاقل، ولهِنا عقّبّه بقوله:
 بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالبهائم، وفي الآية إشارة إلى التونسط في الأفعال والأقوال.
.
 كِكْنَبُمْنِيرِ
 المكلَّفين، إي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبية، كأنها مشاهدة بالبـا بالبر، إلى



 التقليد، كما قال تعالى:

㐁

 عبادة الأصنام
 الشرك والضلال؟

信

 التسليم حيث عُدّي باللام قصد معنى الإخلاص، كما في قوله تعالى:



 صائر إليه فيجازيه أحسن الجزاء.

##  




 وعلانيتهم، فيفعل بهم على حسب ما يستحقون. . . .
(准


 تحبه النفس .



 فلذلك ينكرون وحدانيته وجلالله.

臭 المستغني عن الخلق وعبادتهم، المحمود في صنعه وآلائه.

 |l

 شيء أراده وَحِيْر" الا يخرج عن علمه وحكمته أمر، فلا تنفلُ كلماته المؤَّسة عليهما .

.
 سهولة التأتي، إذ لا يشغله تعالى شأن عن شأن، لأن مناط وجود كل

 أي يسمع كلَّ مسموع، ويبصر كل مُمْصَر، لا يشغله إدراك بعضها عن بعض، فكذلك الخلق .








 الرؤية، فإن من شاهد مثل هذا الصنع الرائق، لا يكاد يغفل عن كون كون صانعه عزَّ وجل، محيطاً بجلائلِ أعماله، ودتائقها.

لِّا
－臬重
 الذي وُصف به، من عجائب قدرته وحكمته، التي بغجز عنهُ الأحياء القادرون العالمون، فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الشّ؟ إنما هو

 المرتفع على كل شيء، فهو العليُّ في صفاته، الكبير في ذاته．

重

 أسبابه، وهو استشهادٌ آخْر على باهر قدرته، فقد سخَّر البحر لتجرئ فيه السفن الكبار، تحمل الأغذية والبضائع، من بلد إلى بلى بلد، ومن قارة：إلى الـى


 في الصبر على المساقِّ، وفي الشكر على نعمائه تعالى، وهمنا صفتا


承



يُظلُ الجبلُ، والسحابُ، يعني أن الموج


 القصد السويٍّ، الذي هو التوحيد، وفي الآية حذف تقديره: ومنهم جاحد، بدليل قوله تعالى : اؤوما يجحد بآياتنا. . .

نزلت في عكرمة بن أبي جهل، هرب عام الفتح إلى البحر، فجاءهم ريح عاصف، فقال عكرمة: لئن أنجانا الها من هذا، لأرجعنَّ اللى رسول الـي


 الله، ويكذّب بآياته، وقليل من عباد الشا الشكور!!
.




(1) الآية على العموم، فهي تعمٌّ كل كافر جاحدِ لفضل الش وإنعامه، وما ذكر من سبب التزول لا يمنع العموم، فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص اللسبب، كما ذكر في علم الأصول.
 الحياة الدنيا بزينتها ومفاتنها ولذاتها، فتشغلكاكم عن طاعة الش وعباذته، ،ولا يخدعكم الشيطان المبالغ في الغرور لإِنسان، بأن يحملكم على المُعاصي،




 ليكون الإنسان محفوظآ من الاثنتين : فتنة الدنيا، وفتنة الشيطان اللعين.

 مجيء يوم القيامة، فلا لِعلمه أحد إلا الهّ، عن ابن عمر رضي البّه عنه ألن
 الآية"(1) يحكى أن أبا جنعفر المنصور رأى في منامه صورةَ مَلَّك الموبت،

 فقال له: هو يشنير إلى :هذه الأشباء الخمس في الآية التي لا يغلمها إلاًا



(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ^/ 40r وفي الاستسقاء.

 العلم إلى اللّ، واللدراية إلى العبد، للإِيذان بأنه وإنْ بذل وسعه في الْا
 الحيلة، والمعنى: إنها لا تعرف وإن أعملت حيلتها، يُقال: دريتُ الشُ الشيء

 أن النبي
 لا تخفى عليه سبحانه خافية.

والها أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الشا على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لشّ رب العالمين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان"

* 米 *

 ما في وُسع الإنسان واختتاره، واعتقاد علم مكان موته أقرب، ومع ذلك الانك لا يعرف

 حاجة في ذلك البلد، حتى يتم القضاء المبرم، واللّ تعالى أعلم.

مكية وهي ثلاثون آية

. الحَ الَّ

الكريم، كما وضحناه في أول سورة البقرة.

أنزله عليك ربُّ العزة والجلال، أي هذا القرآن العظيب، لا شك أنه من عند الله، أنزله عليك يا محمد ربٌّ العزة والجهلال.







الرب إلى ضميره هو



 والترجي معتبر من جهته

中






 وما يجري مجراها، إن ألحق فيها هو مذهب السلف أعني مذهب الصحخابة




 بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته، وأن ذلك ليس من حرفته، وألمَّا
 مخاطرة في دينه، وأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاط بالتصريف

والتبديل، والزيادة فيه والنقصان، بل لا بنطق إلا بذلك اللفظ، وأمكّا الكفتُ فأن يكفًّ عنه البحث والتفكر فيه، وأما التسليم لأهله فإن لا يعتقد أن ذلك خفيَ على الأنبياء والعلماء، كما قال الإمام أحمد: آيات الصمات الصفات
 في الصفات إلى علم علام الغيوب.

##  

 وتضاه، بأسباب سماوية، من الملائكة وغيرها، نازلة بآثارها ألحا وأحكامها إلى

 ما بين تدبير الحوادث، وحدوثها من الزمان وقيل: يدبر أمر الدنيا جميعاً

 تعالى، لا أدري ما مي! واله أعلم بمرادهه.

## 




 على عباده، يدبِّر لهم شؤون الحياة.
.





 سائر أفراد الجنس، انطواًا إجمالياً، فخلقه من تراب مبار مجبول بالماء خخى
 الروح نصار بشراً سوياً.

 وضعيف، وهو المنيُّ والممتهنُ، اللّّلالةُ: النَّسلُ والولدُ، سُمْيت به لأنها تنسل منه أي تنفصل.

وِلْ


 كبيت الشّ، والنصارى يفتِرون على الشّ الكذب، ويقولون: بألن عيبّى زوح الشا، فهو ابن آله، ولا بعلمون أن كل أحد روحه روح الشّ، أي ونفخ فيه
(1) سورة طه، آية: "0

من روحه التي هي ملكه اختص بها علام الغيوب ؤويسألونك عن الروح
 لمنفعتكم تلك الحواس، لتعرفوا أنها مع كونها في أنفسها نِعَماً جليلة،


 تشكرون ربكم على نعمه الجليلة، التي تتقلّبون فيها.
 . كَفِوْونَ



 بلقاء ربهم، وبجميع ما يكون في العاقبة.
为

بال الباطل: يقبض مَلَك الموت أرواحكم، ويستوفي نفوسكم، هو هو وأعوانه فلا يترك منكم أحداً، لا كما تزعمون أن الموت من الألأحوا الأحوال الطبيعية العارضة


 أعوانه بقبضها، والش تعالى هو الآمر، وهذا وجه الجمع بين هذه الآية،




 آلْتُجْرِيُونِج





 للإِجابة إلى ما سألوه من الرجعة، وأنَّى لهم ذلك؟ .



 إياه في البنيا، التي هي دار .الكسب إلى الإيمان، والعمل الصالخ، لكنْ
(1) لا تعارض بين هذه الآيابَ ولا منافاة، فاله تبارك وتعالى هو المتوفّي، ومَّكَ الموت (اعزرائيل" يتولى قبضها بنغسه، ومعه أعوانه يساعدونه في الألمر، فصنحت الإلضافـافاتُ كلها إلى الهة سبحانه، واللى ملك الموت، وإلى أعوانه .
 سِبقتِ كلمتي حيث قلت لإِبلِيس عند تولهِ
 الجنزّ والإنس جميعاً، وفي تخصيص الإنس والجن، إشارة إلى أنه عصم ملائكته من العصيان، ودخول النيران.



 لها، أي ذوفوا هذا العذاب المخزي الألحمّ في دار الجحيمه، بسبب نسيانكم

 والتشديد، أي وذوتوا العذاب الخالديالد الدائم، بسبب ما ما كنتم تعملونه من فنون الكفر والمعاصي، وتكذيبكم بآيات الها.





(1) توضيح معني الآية الكريمة: لو أردنا هداية جميع الخلت لفعلنا، ولكنزً ذلك ينافي حكمتتا، لأنأ نريد منهم الإيمان بطريت الاختيار، لا بطرين الإكراه والإجبار، ولذلكّ لم نجبر أحدأ على الإيمان!!.


 يستكبرون عن السجود والتسبيح، والتحميد عن ابن عمر فال: ا(اكان رسول الشا يقرأ السورة التي فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى الما ما يجن أحدنا مكاناً لوضع جبهته، في غير وفت الضلاةه(1) وعن أبي هريزة قالن: قال رسبول الش يبكي، يقول: يا ويلتي أمر ابنُ آدم السججدة، فسجد فله الجنة، وأمُمرت بالسجود فابيتُ فليَ النَّارُ، (r) (1)

##  

 الفُُرُ ومواضع النوم، وهم المتهجدون بالليل، وقال عطاء: هم اللذين يصلُون العشاء والفجر في جماعة، بدليل قوله
 الليل كله|(؟) وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل، لما روي عنا هريرة قال: قال زسول الش

 يُنِفِقْونَه في وجوه الخير والحسنات.
 (Y) أخرجه مسلم رقم إ 1 في في كتاب الإيمان . (Y) الخرجه مسلم رفم 707 في المساجد وأبر داود رقم 000 في الصلاة. (8) أخرجه مسلم في كتاب الصصوم.

## .



 هريرة عن النب



## .



 الشرف والمؤوبة، والمآل والجزاء.

## 




 الفسقة من المؤمنين العصاة، فلا يخلّدون في نار الجحيم، ونظير هلارين هلا الآية قوله سبحانة: وْأفنجعل المسلمين كالمحجرمينغ؟ المراد بالمجرمين الكفار لمقابلتهم بالمسلمين

الفريقين في الآخرة، وإضافة الجنة إلى المأوى، لأنها المأوى الحقيقي،










 التكذيبُ يُقابل الإِيمانَ.


 القتل، والأسر، والتحط ونحو ذلك، وقيل : العذابُ الأدنى عذابُ القبر

 يتوبون عن الكفر .
.
. مُنَّقْمُونَ


 أظلم؟.










 أي هداية لبني إسرائيل من الضلالة والجهالة.

.


 أئمة، والمراد صبرُمم على مشاقٌ الطاعات، ومقاساة الشدائد في نصرة

 تنلك الهلداية، وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الناسن．

为
．يَخْتَفُؤِنِ

 يَخْتَكِفُونِ）من أمور الدين．

重
مَسَنِكْ




 وتفكر؟．

钅




 أي ألا ينظرون فلا يبصرون ذلك؟ ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى؟.

## .






## .


 تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهمم، للتنبيه على أنه ليس مما ينما ينبي أن يسأل عنه، لكونه أمراً بيناً، وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان، كأنه قيل لا تستعجلوا، فكاني بكم قد آمنتم، فلم ينفعكم إيمانكم في ذلك اليوم العصيب؟.

## .

 وهاكهم



> (1) أخرجه مسلم رقم AV9 في الجمعة، وابو داود رقم V\&•1 في الصلاة.

(1) المُلْكُ

والله سبحانه وتعاللي أعلم بمراده، وأسرار كتابه، وصلى والله على سيدنا محمل وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد للّ ربـ العالمين.
("تم بعونه تعالى تفسير سورة السبحة")

(1) أخرجه الترمذي في سننه.


مدنية وهي ثلاث وسبعون آية


.

㢄
 المضمرين له، ولا تساعدهم على شيء، واحترز منهم، فإنهم أعداء الشا
 من طاعة أهل الكفر والنفاق. وروي أن أبا سفيان، وعكرمة بن أبي أبي جهل


 وتنفع، ونَدَعك وربك، فشقَّ ذلك على النبي رضي اله عنه يا رسول الشا ائذن لي في فتلهم!! فقال الأمانْ" فقال عمر: اخرجوا في لعنة الشه، فأمره النبي
 في فعله وصنعه، إلا بمقتضى الحكمة والمصلحة.




 الخطاب له وللمؤمنين، والجملة تعليلٌ للاكمر، أي لا تخفى عليه خافيه، من أعمالكم، يُلم اللطيع من العاصي، والبَّ من الفاجر، وسيجازيكم عليها.
.

وَكِلَّا أي كنى به حافظاً، موكولا إليه كل الأمور .





 ابناً أي بمنزلة الأم والابن، 'في الآثار والأحكأم في الاستيا اجتماع القلبين في جوف الواحد، وقد كانت العربب تزعم ألن اللبيب الأديب الأريب، له تلبان في جوفه، ولذلك فيل لأبي معمر ذو القلبين، فردّ الّا

سبحانه هذا الزعم الكاذب، أي ما جـمع الله تعالمى قلبين في رجل واحل؛
 الَّتي فِئي الصُّلُورِ
 التبني ووالبنوَّة في رجل واحلد وأحكام الأمومة، ونقي الـجمع بين حقيقة اللدعوة، وأحكام البنوَّة، لإِططال ما كانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منها، وأجراء أحكام البنوَّة علي الولِ المتبنى多


 الحت والاستقامة.

 -
 (四


 مخطئين، بالسهو أو النسيان، أو سبق اللنسان، وميلُه قولُ القائل لغيره: يا
(1) سورة الححج، آية: 7 ع .





（1）محمدلد


${ }^{(r)}{ }^{\text {ح }}$

我


．مسَطورًا


 لأنه

 المؤمنون إخوة، وسبب الثنزول أن النبي أصحابه بالخروج، فيقول؛ البعض ：نستأذن من آبائنا وأمهاتنا، فنزلت الآية
（1）أخرجه البخاري في كتابً التفسير OIV／A، ومسلم في فضائل الصحابة، رقم ．「そYo






 أي أولى بالميراث من المؤمنين بحقًّ الدين، ومن المهاجراجرين بحقً الهجرة
 الفقراء المهاجرين، فلا حرج فيه، وقيل: المراد بفعل المعروف: الوصيةُ، أي إلا أن توصوا إليهم عند الموت ألهِ أي مكتوباً ومسطَّراً في اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم.
高



 بمزيتهم، وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأولو العزم من الرسّ الرسل،

 وإنما نعلنا ذلك.
.



وإنما السؤالُ لحكمة تقتضيه، أي ليسأل الأنبياء، الذين صَدَقوا عهودهمه،

 مؤُماً موجعاً، يذوقونه في نار جهنمـم

##  

 وهم قريش، وغطفان، ويهود بني قريظة، والنضير، كانوا زُهاء، اثنـي عشر ألفاً، فلما سمع الفارسي" رضي اللش عنه، فضربِ معسكره، والخخلدقُ بينه وبين القومه، وأمر بالذراري والنساء فرفعو| في الآطام، واشثتد الخوف ونَّجَّمَ النُّاقُ، حتى
 وأحدُنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط" ومضى غلى الفـى الفيقين قريبٌ من

 في ليلة شاتية، فأقعدتهم، وسنَّت الترابَ في وجوهـمّ، وأطفأت نيرانهـم، وقلعت خيامهم، وماجت الخيل بعضُها في بعض، فقالِّ (اطُليحة بن خُوْيُّلِّد



 وا بَصِيًا إشارة إلى أنه تُعالىى علم التجاءكم إليه، ولذلك فعل ما فعل .

$$
\text { (1) نسورة المائدة، آية: } 9 \text { •1 }
$$





 قريش ومن شايَعهم من أوباش العرب



 ظنَّ المخلصون بالشا أنه ينجز وعده، في إعلاء دينه، كما يعرا يعرب عنا
 حكى عنهم مما لا خير فيه.

## .


 الهول والفزع، والابتلاء ليس لاستبانة الأمر له تعالى، بل لإِظهاره لغيره.

## 

. 6 会

لا بصيرة لهم في الدين، كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليه هؤَّا

 كانوا يتظاهرون بالإيمان، وهم يبطنون الكفر، ولهذا صلدر عنهم مثلّ مذا الكلاما



 نهى








##  



 والطاعة الَآَّهَهَا أي لأَعطوها من أنفسهم، غير مبالين بالإِسلام وأْهله
 السؤال والجواب من الزمان .

. (asion




الوفاء به، وجديراً بالوفاء.


 شخصص من حتف أنفـ، أو قتل سيف، في وفت معيّن سبق به القضاء
 يكن ذلك التمتع إلا زماناّ قليلَا، لأن الموت مآل كل حيًّ


 يَستطِع أن يمنعكم من الشَ عزَّ وجل، سواء قنَّر هلاككم ودماركم، أم قدَّر
 عنهم الضرر.

## 重 




 والقتال
 فليلا، إذا اضطروا إليه．

$$
\begin{aligned}
& \text { 信 }
\end{aligned}
$$

$\begin{aligned} \text { يِّ }\end{aligned}$

 آلَّوْتِّ



 والغنيمة، يعني إنهم قليلو الخير في الحالتين، كثيرو الشر في الؤقتين


 عنصر الإختاص لأنها كبناء على غير أساس .


. قَ



 أَبَآتَ (

لوَ
. الْ
重 يُؤَتَتْ بها ويقتدى - في جهاده، وإخلاصه، وصبره


 الخوف والرجاء، والشدة والرخاء.









 كانوا يعرفون صدق الهأورسوله، قبل الوقوع، وإنما هي إشارة إلى بشّارة:




##  


 أتوا بالصدق، وهم رجال من الصحابة رضوان الها عليهم ثبتوا وقَاتلوا مع الرسول الْ




 الرسول

بدلوا عهدهم ولَّبَدِيًُا بَ بل ثبتوا على العهد، مراعين فيه عزة الدسلم، وفيه تعريضٌ بأهل النفاق، ومرضى القلوب.








وفيه بعث إلى التوبة.










بنو قريظة "و مِنَيَاصِيهِمْ أي من حصونهم العتيدة، وهي ما يُتحصن به



 فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة، ووضعوا السلاح، فقال لـي



 على حكم سعد بن معاذ، فحكم．سعد بقتل مقاتلتهم، وسبي ذارإئهم
 سماواتها！！！فذلك تولها تعالى：
 －（ais）


 أراد، فقد شامتم بضض مقدووراته جلّ وعلا．

$$
\begin{aligned}
& \text { 中 }
\end{aligned}
$$

中








 النفةة - أي طلبت مني التوسعة في الإنفاق - فقمتُ إليها فوجأتُ عنُ عنقها، فضحك النبي

 الشالّ فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرِض عليك أمرآ، أحبُّ أن لا تعجلي فئ فيه حتى تستشيري أبويك؟ قالت: وما قالت: أفيك أستشير أبويَّ؟ بل أختار الهُ ورسوله والدار الآخرة|"(1)

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 للإِيذان بجلالة قلدره


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطلاق رقم 1\&VA.

رأت ولا أذن سمعت، و"مِنْ" للتبيين، لأنهن كلهن مخسنات رضوان الله
عليهن (1)






 العذاب لغيرهن، أي مثليه، لأن الذنب منهن أقبح، فإن زيادة القبع تابعة

 يسيرآ على الهّ، أي لا يمنعه عن التضعيف كونها من نساء النبي يدعوه إليه لمراعاة حقه هِ


㢄
(1) (1)


 وآلمن تلبه

 الجنة، زيادة على أجرها المضاعف، أي رزقآ مرضياً جليل القدر .

共



 ولا تجبن بالكلام الرقيق الليّن، على سنن المريبات
 بجدِّ وخشونة .


. عَ
(1) إذا كان القرآن الكريم يمنع المسلمة، أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانبي، لثـلا


 اللداعرة، وتنقله الإِذاعة والتلفاز، ثم نسمع من بعض أدعياء العلم من بيبح ذلك،

 وطغت فيه النساء وجاوزن حدَّ الاحتشام، وأصبح فيه المنكر معروفاً، ولا حول ولا قوة إلا بالش



 مثل تبرج نساء الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانت المرأة تلبس درعاً ملمن







 آيةٌ بينة، على كون نساء النبي في تخصيصهم پإهل البيته بفاطمة وعلي، وابنيهما رضي الشا غنهم، وما رواه مسلم عن عائثة رضي الهّ عنها قالت: ا"خرج النبي



 كذلك، والنصُّ في القرآنْ قاطع .
(1) أي كساء أسود فيه بعض ألنتوش، والحديث أخرجه مسـلم.





 بحقائهها، وبواطنها، يعلم ما يصلح في الدين، ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته

中








 وَآلَخَسِعَعْتِ وَآلْتُصَرَذِقَتِ











 نزلت هذه الآية في "زينب بنت جحس " بنت عنت عمته أميمة بنت عبد المطلب


重

 الانحراف عن سن الصوأبَ، لأن ردَّ أمر النبي







 النبوة، ثم أعتقه وزوَّجه بزينب رضي الشا عنها فكانت تتكبر عليه فجاء ذات يوم اللى الرسول لكَ أرابك منها شيء؟

 ما سيظهره الله من رغبة الزواج بها بعد أن يطلقها؟ وأصحُ ما فا في هذا
 العابدين اعلي بن الحسين" قال: ما يقول الحين الحسن في فئ فوله تعالى:
 أنها ستكون من أزواجه، وأن زيداً سيطلقها، فلما جاء زيد وقال وال مال ما قال،
 أمسكُ وقد أعلمتُك أنها ستكون من أزوراجكُ الرسول
 فلو كان الني أضمرهو




 يعظم أثرها في الدين، كإبطال حكم التبنّي وهو إنما جعل الهُ طلاق زلا زيد لها، وتزويج النبي


وأما ما ذكزه بعض الجهالم في تفسير هذه الآية، من وقوع محبتها في
 ونسبة ما لا يليق بمنصبة




 باطلة مكذوبة، وهي من دسائس أعداء الإسلام، والشه عزَّ وجلَّلَ فعل كُما

 أن النبي وكَ وحده، ولا تخشَ أحداً "معه، وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً، فاجعل

 رسول الله أنها قالت : (لو " كَتَمْ رسولُ الهُ




 النبي

(الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم O (i)

في حقٌ تزوجهن، فإن لهم في رسول الش أسوة حسنة، وفيه دلالة على أن


 محالة، فقد زوَّجك الشه بها، وأبطل حكم التبنّي بهذا التشريع الإلهي .
"


 من قولهم فرض له في الديوان كذا، وفران وفرض القاضي النفقة: قدَّرها،



 مقضيَّا، وحُكماً مبتوتاً.





 لا يُختشى غيرُه .

## 范 


 تزوج رسول الش
 رسولَ اللّ، وكلُّ رسولِ أبٌ لأمته، لكنْ لا حقيقةُ بل مجازاً، بمعنى أنه
 وبينه ألْبَتِّهنَ الإططلاق، روى البخارين عن أبي هريرة رضي الشا عنه قالل: فالب رسبول





## .



> (1) أخرجه البخاري في الأنبيّاء V/T•ع ومسلم رقم YYAV.
(Y) فإن قيل: كيف بكون جاتم النبين، وعيسى عليه السلام سينزل بعده كما ثبت في في

 ينزل الوحي على أحد بعده، والش أعلم.
 تحيا الأرض بالمطر

## .

 وآخره، واللفظ إشارة إلى المداومة على اللذر، كأنه فاله: سبحوا ربكم دائمآ وأبداً، في الليل والنهار، والصباح والمساء.

##  

 وهو استئناف جارِ مجرى التعليل لما فبله، وتحريض للمؤمنين على والتسبيح، فإن صالاته تعالى - مع عدم استحقاقهم لها - ممَّا يوجب علئلئم


 للَّذينَ آَمَنُوا. .
 أي يعتني بأموركم هو وملائكته، ليخرجكم من ظلمات الكمفر والعصيان،
 المؤمنين رحيماً، وفيه بشارة لجميع المؤمنين، وإشارة إلى ألن الآية غير مختصة بالسامعين وفت الوحي.




 لهم جزاء جسناً، وهو دخخول الجنة، وما فيها من النعيم المقيم الخالد.
.






 الرشد. والهداية.
.


$\qquad$

##  

 وزوراً، لا تطعهم فيما يدعونك إليه، من المساهلة والملاينة في ألما أمر الدين



 كل الأحوال.

##   . ${ }^{\text {Ga }}$

|

 الرجال، للدلالة على أن العدة حق الأزواج، كما أشعر به قوله: المأفما لكمب| وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على ألن المؤمن من شأنه أن لا ينكح إلا مؤمنة، وأن يتخير لنطفته امرأة صالحة
 حينئلِ نصف المفروض دون المتعة، فإنها مستحبة عندنا





 فَرَّنَ

- حَ حَرَّ


 يَيِنُنك هِمَّا





 الهبة، وأراد الرسول



 العقد وحقوقه، فا لم يفرض عليه
 من الأحكام في ملكُ اليمين بالشراء وغيره من وجوه الملك، وخَصَصناكُ






呂

 جامٍعة، لأنه طلّق فإما أن يخلي أو يبتغيها. وقد كانت التسوية بينهنَّ في القُسْم، واجبّ عليه








##  








 و ("ميمونة بنت الحارث"، ؛و "زينب بنت جحش") و (رملة بنت أبي سفيانن")
 حافظاً ومهيمناً وهو تحذير عن مجاوزة حدوده تعالى.








 أو من أعم الأوقات، أي لا تدخلوها في وفت من الأوفات، إلآل وقت أن




أي إذا دعِتم إلى وليمة وأُذن لكم في الدخول فادخلوا، وفيه دلالة على



 بعض (إِنَّ


 الضيافة والوليمة، روى الشُيخان عن أنس بن مالك رضي الشا
 رسول الهّ القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا، وبقي رهط عنـ عند النبي المكث، فقام النبي
 خرجوا فرجع ورجعتُ معه حتى إذا دخل على زينب، فإذا هم يقوموا، فرجع النبي



 سترِ، فبعد آية الحجاب لم بكن لأحد أن ينظر إلى امر أة من من نساء رسول

(1) الحديث أخرجه البخاري في التفسير /^/\& ومسلم رقم 1\&Y^ في النكاح، باب زواج النبي

الحجـاب




 عظيماً وخطأ جسيماً، وْفيه من تعظيمه تعالى لشأن زسوله، وإيجابِ حرمته حياً وميتاً، ما لا يخفىى

## .


 المعاصي البادية والخافية؛ وفيه مزيد تهويلِ؛ ومبالغةٌ في الوعيد.

理
 رسول الشا أو نكلمهن أيضاًا من وراء الحجاب، فنزلت وإنما لما لم يذكر العّم


 أَبَنَنْنَّ

أُمرتنَّ به ونُهِيتُنَّ عنه، لا سيما عند العبيد، وفيه دليل على أن التكشف
 تخفى عليه خافية.

.





 فمستحبة، أفاده في مجمع الأنهر . وأما في الصلاة في التشئهد فهي واجبة، وقد سأل بعض الصحابة الرسول عن كيفية الصلاة والسلام عليه فقال:
 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم باركي وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلى إليراهيميم، إلك إلك حميد مجيدل|. وإفراد الغير بالصلاة من أهل البيت فمكروه، ولا وهو من شعائر
 الرسول بل يكتفى بقول محمد
.



بما لا يليق به جلزَ وعلا، كنسبة الزوجة والولد، وفعل ما يكرهه من الكفر، والمعاصي، لاستخالة حقيقة التأذي في حقه تعالى، وقيل هو هو كقول





 الإيلام الشديد.

##  


 جناية يستحقون بها الأذية، للإِيذان بأن أذى الهّ ورسوله لا يكون إلا والٍ غير


 العموم، وإذا كان لا يحل لك أن تؤذي كلبا، أو خنزيرآ، فكيف إيذاء المؤمنين والمؤونات؟.


بعدما بيَّن سوء حال المؤذين أمر النبي









 التفريط (لَّحِيمَّا بعباده حيث يراعي مصالحهم بتشريع ما يحفظ كرامتهم.

重

多
 نشر أخبار السوء، وغير ذلك من الأراجيف الملفَّكّة المستتبعة للأذية



.

 لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد．

居
．تَبِديلًا


 بمجرى واحد في الأمم، وني جميع الأزمان．

尼
．





猃

الآخرة .


لوَ

 الشا
 . أَرَّوَولَا

 لما أنها أكرم الأعضاء، ففيه مزيد تفظيع، فإن الإنسان يدفع عن ولئر وجها




## .




 وفائدتها الوقف.

## 


 وعظيماً.

. وَاْنَ



.




.

 الآخرة سعيداً.

هِ


 ثإن التكاليف الثرعية بطريق التمثيل، وعيّر عنها بالأمانة، وأوجب عليهم تالقُيها بحسن الطاعة وألانتياد، وأمرهم بمراعاتها وأدائها، وغبَّر عْن

اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذُكر من السماوات والإلألألماض، بالعرض عليهنَّ لإظظهار مزيد الاعتناء بأمرها، بالإباء والإششفاق منها، لتهويل ألمرها وكأنها من الأجسام الثقيلة، التي تستعمل فيهِ القوى الجّا الجسمانية والمعنى ：






 عاقبتها، وهذا وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب．

الكفرة من أهل النفاق، والمشركين والمشركات عبَّاد الأوثان، الذين ضيَّيَّيوا
 الإيمان، ويعود عليهم بالتوبة والنفران، لأنهم حفظوا الأمانة، ورانير وراعوا
 طاعتهم، فهو سبحانه الغفور الرحبم، البر الكريم، ،سأله تعالى المغفرة والرضوان ．
وصلى الشا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لش رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب"

米 米 类


مكية وهي أربع وخمسون آية






 يستحقه أحد سواه، لأنه المنعم المتفضل على عباده بأنواع النـواع النعم الجزيلة، والفرق بين الحمدين، مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التيان التفضل،
 ربهم سروراً بالنعيم، بقولهم:

 الأشياء ومكنوناتها.






 الصالحات، والأرواح الطّامرات وأَوَهُو آلرَحِيرُ نعمه آلَفَفْورِ للمفرطين في ذلك بلطفه وكرمه.


.





 العالم بما خخفي عن الأبصار، وغاب عن الأنظار، وفائدة اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذرٌ ما أهلاً، فكإنهم يعرفون أمانته



 لا تخفى عليه ذرة في الكون، فكيف تخفى عليه أحوال البشر؟.


 أحسنوا العمل في الدار الدنيا، ويجزيهم أحسن الجزاءياء، وهي علة لقوله


 كدر

昷
 (男)





 آتَمِيدِد أي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل، وهو الهادي إلى الصراط الدستقيم، الذي هو التوحيد، والتدرع بلباس التقوى.

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) }
\end{aligned}
$$





 جلجيآ؟.

ولِ
وَآلَّنَّكِلِ الَلْعِيدِ

 عليهِم: ليسِ بالرسول
 اختلال العفل، وغاية الضالال، لأن من يسمي المهتدي ضالأ فهو الضاله، ومن يسمي الهادي مجنوناَ نهو الأجنُ، والرسول عليه الصالة والسـلام في غاية العقل والكمال.



 لتهويل ما اجترؤا عليه، من تكذيب آيات الهّ، واستعظام ما قالوا في

حقه فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل، المستتبع للعقوبة، فلم ينظروا إلِئي ما
 على موجب جناياتهم

 أي فيما ذكر من السماء والأرض، من حيث إحاطتهـهما بالناظر، ، وما تدلانان
 إلى ربه، فإنه إذا تأمل فيما يراه، وتأمل قدرة الها، ينزجر عن القبائح، وفيه حث لهم على الإنابة.

## 信







 تعالى، من الفخامة المعبرة عن عظمة شأنه تعالى ما لا لا يخفى، والنى والنما ذكر


 جعلناه ليناً في نفسه كالشمع، يصرّفه في يده كيف يشاء، من غير إحماء

بنار، ولا ضرب بمطرقة، أو جعلناه بالنسبة إلى توته التي آتيناه إياها ليناً


 تعالى، ، أن يغنيه عن الناسن، فألان له الحديد، وعلمه صنعة اللبوس، وْمي

##  - بَ

据


 الخطاب لعموم التكليف لـن ولأهله، ثم أكد طلب الفعل الصالح بالح بقوله:
 للملك شُغلاُ، ويعلم أنه بمرأى من المَلِّك، يحسن العمل ويتقنه.


 جريها بالغداة مسيرة شهر، وبالعشي كذلك، وعن الحسن رحمه 'الشّ كان
 النحاس المذذاب، وكان ذلك باليمن، أي أذبنا له عين النحاس، ألذاب ألهاب الشا



 في الدنيا، فمن زاغ منهم يُحرقه الشّ تعالى.

 لما يشاء أي من قصور حصينة، ومساكن رفيعة شريفة، سُمُيت بذلك لأنه








 العظمة بالإطعام والإنعام
(1) انظر كتابنا "روائع البيان في تفسير آيات الأمكامه حول حكم التماثيل والصور rva/r (1) ففيه بحث نفيس مفصًّلـ

 تستدعي شكرأ آَخر، روي أن داود عليه السام
 يصلي، خاشّعاً متضرعاً إلى الشأه .

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$











 كذلكّ، والجنُّ فيما أُمروا با به من الأعمال الشاقة، حتى أكلت الأرضّة عضاناه فخر ميتاً، وكان عمره عليه النلام ثلاثاً وخمسين سنة.





 كأنها جنة واحدة، أو بستان كِّ
 تكميلاً للنعمة، وتذكيراً لحقوتها حيث لم يمنعهم من أكل ثمرها خلئ خوف ولا

 رزقكم ما فيها، رب غفور، يغفر زلة من يشكره.

##  


أرسل الها تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الشالعالى تلى، وأنذروهم

 يطاق لشدته وكثرته، فنغرَّق بساتينهم ودورهم، وذلك بئقب السد الني كان
 والقار، فلما هدم السلُّ جاء السيل وعلا على دورهم




 وهو عارٍ عن النفع، أي وشبيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها، كشُجر
 من شر الأشجار، ، بسبب أعمالهم الخبيثة، ونسمية البدل بجنتين للتهكم، بيَّن الهّ به دوام الخراب، وذلك لأن البساتِين التي فيها الناس، تكّبون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة، وإذا تُركت سنين تصير كالغيضة والألجمة، وتنبت فيها المفسدات، ولا خير فيها .

## .

كَ

 الكفر، الجاحد لفضل الّاّه.






 من بعض، لتقاربها، ظاهرة للمسافرين، فكانوا في متعة في أسفارهم، كما كانوا في رغد من عيشهم،، وهي أربعة آلاف قرية من سبأ إلى الشام
 معين، يليق بأبناء السبيل؛ ،فقد كان الغادي يقيل في بلدة، والرائح مُنها

يبيت في الأخرى، إلى أن يبلغ الشام لا
 تحتاجون إلى حمل زاد ولا ماء، لكثرة الخيرات والمياهن، فكانوا يسيرون آمنين مطمئنّين لا يخافون شيئاً.

##  








 البلاد، قيل : لما غرقت بلادهم، تفرقوا في البلاد، حتى لحقت (اغسارني)
 التمزيق من تهويل الأمر، وشدة الإِيلام والتأثر ما لا يخفى
 الصبرُ على البلاء، والشكر على النعماء.

## .




بيان لذلك، أي فاتبعوه هفيما دعاهم إليه من الضلالة،، . وكفروا نعمة الشّ



##  


 جليلة، هي أن نظهر علمُنا للعباد، ليعلموا المؤمن من الكافرا،






 ولكنْ هو كاشف يكشف ما ما خفي على البشر، ولذلك يُلقال: هو هو علم إظهار

 تتغير في ذاتها، ولا تتبدل :في صفاتها، وإنما التغير في الخارجات،
 بملججء، وإنما هو علامة خلقها الله، لِيتبين للعباد ما هو في علي علمه 'تعالى,

$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة الحِجر، آية : (1) } \\
& \text { (Y) سورة العنكبوت، آية : }
\end{aligned}
$$





 من جلب نفع، أَّ دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم، إن صعَّ دعواكم؟ ثم




 يعينه في تدبير أمرهما، يريد أنهم في هذه الصفات من الصنا العجز، فكيف يصحُ أن يُدْعَوْا كما يُدعىى، ويُرْجَوْا كما يُرجى؟

مَا



 موقف الاستئذان، ويتوقفون على وَجَلِ وفزع، حتى أزيل الفَزَزُعُ عن قلوبهِم وظهريت لهم تباثير الإججابة

 بالعلوّ والكبرياء جلّ وعلا.

年

别 لا يملكون مثقال ذرة فيهما، وأن الرزاق هو الله تعالى، وحيث كالنى








 النظر ويترك التعصب، و'هذا أبلغ من التصريح، لأنه في صورة الإنصافي، اللا
 الضالال كلمة (في) لأن المهتدي كمن ركب جواداً يركضه حيث يشألهاء، والضال كأنه منغمس في :الظلام لا يرى شيثاً (1)
(1) مذا: نهاية الإنصاف مع الخِصم، فمن المعلوم أنَّ من عبد الش وحده كان مهتّديآ، و'من
 مبين\$ غاية التلطف ني الدعوى، والإنصاف مع المعاند، وفيه تعريض بضلالهـهم، وهو أبلغ من الردّ بالتصريح، وكذلك في الآبة بعدها واقل لا تُسألون عما الجرمنا ولا
 الإجرام لنفسه، والعمل إلى المشركين المجادلين، وله در الثنزيل!!.
rw

 الإنصاف، وأبلغ في الإخبات، حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم، والعمل



شِ


 بما ينبني انْ يقضي بـ،

الحِّ



 استحقاق العبادة؟ وفيه مزيد تبكيت لهم، بعد إلزام الحجة عليهِ
 القاهرة، والحكمة الباهرة، فاين شركاؤكم التي هي أخسُّ الأثياء من هذه الرتبة العالية!؟

－


 من الغي والضالد．
（重佥










中 الكتب القديمة الدالة على البعثا قيل：إن كنار مكة سالوا أهل الكتاب


 ويتحاورون، كما يكون عليه هالل جماعة، أخطاوا في أمر ، يتول بعضهم



.
هِ
.


 الإجرام لاختياركم، وإيثاركم الضلال على الهدى، ولم تضلوا بسبيبا.



(






 السلاسل الحديدية في أعناق الكفرة الفجار، زيادة على تعلّيهـهِ بالنًّار،





 قومه، وتخصيص المتنعمين، مع أن غيرهم أيضاً قالوا ذلك، لأن الأغنياء المستكبرين، هم الأصل في ذلكُ، ولأن الداعي إليه التكبرُ والمفانخرةُ، ألا


 المترفون من أغنياء مكة: نتن أكثر أموالاً وأولاداً من هئلاء الضمعفاء المؤمنين، ولن يعذبنا إلّا، لأنه أكرمنا في الدنيا، فلانلا يلا يهيننا في الآخرة على تقدير وقوعها، وقاسِوا أمور الآخرة على أمور الدنيا.
ول
. يَعَلْوْنَ

 لأحد دخل، فربما يوسع على العاصي، ويضيّق على المطيع، وربما يعكس

$$
r \cdot \varepsilon
$$

الأمر، وقد يوسّع علي شخضص تارة، ويضيّق عليه أخرى، حسبما تقتضيه
 الشرف والكرامة، ومدار التضييق مو الهوان، وكثيراً ما يكون الْ استدارنارجاً










 المكاره، وفيه إشارة إلى دوام النعيم، فإن من تنقطع عنه النّعمة لا يكون
 . 自受
 الكفار الذين يسعون للصدّ عن سبيل الها، يظنون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا، فهم في العذاب مخلّدون، لا يجديهم ما عولّلوا عليه نفعاً.

.

 أنفقتم في سبيل :اللّ، قليلاً كان أو كثيرآ، فإن الله سبحانه يعوٍضه عليكم،



 فيه، إلا ومَلَكان ينزلانها يقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنِّقِاً خَلَفاَ، وْيقول


 العطاء منه سُمي المعطي، كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط: فرسٌ، وإنسان.
(然

ول وَيْمَ


 والمسسك
 عما علقوا به أطماعهم الفارغة، من شفاعتهم.

|
 أضربوا عن ذلك، ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم


 وما هو إلاَّ ظنٌّ وتخمين .



 الأهوال ما لا يحيط به نطان المقال.

和
 .

㢄
 الرسول
 غير أن يكون هناك دينٌ إلهي، وإضافة الآباء إلى المحخاطبين لتحريك فريك عرق
 الكريم



 بصيرة، وإنما عن ظن وتخمين، ولهنا زدَّالله عليهـم بقوله:



 الضال؟ وكيف حكموا هذا الحكم الظالم؟ وهذا غاية التجهيل لهم . ثم هلَّدهم بقوله تعالىى :


نَكِيرِ؟؟ أي إنكاري عليهم بالهلاك والتدمير؟ ولم يغنِ عنهم ما كانوا عليه من القوة والبأس، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك.
重

.
شالِ







 وإنصاف، ويعرض فكره على عقله، فعقله يؤديه إلى الحق، الـى لم ليفكر في

 هذا الأمر العظيم، الذي تحته ملك الدنيا والآخرة، لا يتصدى لإعادته إلا
 أرجح العالمين عقلًا، وأصدقهم قولاً، وأنزهـم نفساً، وأفضلهم علماً،

 جِنَّةٍ



.



 الأجر إلاَّا منه، وكفى به شهيداً!!.
.


 بخفيّات الأمور .

屋


 .الآخرة، فلا إمكان بوجوده أصلاً.
(1) سورة الأنبياء، آية: ^1^.

俭爰
 وبال ضلالي عليها، لأنه بسبيها، لا يضرّ غيرما، وذلك لألن كأن كفار مكة،



 وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم، وإنما هو بالوحي المبين، ولِّذ أوحى الشّ
 كل من المهتدي والضال (َآَيِبِّ) مني ومنكم، يجازيني ويجازيكم.






وقد مرَّ ذكرهِ


 بعدما فات عنهم، بحال من يريد أن بتناول الشيء من بعيد، ويده لا تصل

إليه، وقد بعدت الدنيا غن الآخرة، بمفاوز، فكيف يصلون إلى الإيمانان، وهم في غرصات الآخرة؟ والتوبة كانت تقبل في الدنيا وقل ذهبت؟
．
 الرسول
 لــم يظهر لهـم، في الرسـول



 ولا يصيب الهدف．
 سَكْتِ تُرِيْ

 قَبَلْ



 وأصحابه أجمعين، والحمد شه رب العالمين． ＂（تم بعونه تعالى تفسير سورة سبنا＂）

娄 娄 粯


مكية وهي خمس وأربعون آية

## 定

钅重










 أراده، من خلق الكملائكة بهذه الصور العجيبة، والأجنحة العديدة．

##  











##  .

 واحخظوها، بمعرفة حثها، والاعتراف بها وشكر المنعم عليها، ولما كانتّ نعم الش تعالى - مع تثبعب فنونها - منحصرة في نعمة الإيجاد، ونعمة


 (
(1) الحديث أخرجه مسلم في الصطلة رقم \&VA؟ والنسائي في الافتتاح 19^/Y :
 إلى عبادة الأوثان ومن أين تكذبون فتزعمون أنَّ الآلهة ترزقكم؟．
．

يكذبوك، بعدما أقمت عليهم الحجة، فتأسَّ بأولك الرسّ الرسل، في المصابرة

 غيره، فيجازي كلاّ بما يستحقه، وهذا مبالغة في الوعد والوعيد، والثرغيب والتهديد．

．多首
（ تكرير النداء لتأكيد العظة والتذكير، أي لا تخلدعكم الدنيا بزخارفها ونا ونعيمها، ولا يخدعكم الشيطان بوساوسه وأمانيه، فإنه كدَّاب خذدًاع ماكر ．

中
．أَسَّعِعِ
 بمخالفتكم له، وكونكم على حذر منه، فالطريق في عداوته الثها الثبات على
 لعداوته، وتحذير من طاعته، بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته اللى

اتباع الهوى، ليبن لتحصيل منافعهم الدنيوية، كما هو مقصد المتحابين في الدنيا، بل هو توريطهم وإلتقاؤهم في العذاب المخلد.



 لا غاية له، لكبر جهادهم، وهو الجنة دار السعادة والخلود.






 أي هو سبحانه العالم بما يصنع هؤلاء من القبائح والجرائم، ومجازياريهم عليها فلا تتأثر علنى عدم إيمانهم.
 وذلك لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك، وعند حركته قد الـد يتحرك إلى
 يكون نافعاً، وقد يكون ضاراً، فهذه الاختلافات دليل عليل على مدبر ومقدر

 الْشُشُوُُ

 الموتى|"(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$







 كِرْنَعْنُوُ بيان لما يطلب به العزة، وهو التوحيد والعمل الصالح، أي من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الحديث أخرجه أبر داود، وابن ماجه، وأحمد في المسند } \\
& \text { (Y) سورة مريم، آبة: الحيه }
\end{aligned}
$$

أراد العزة، فليعمل عماًٌ صالحاً، فإنه هو الذي يرفع العبد ويشرفه
 المكرات السيئات، ويحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله، والكيد
 الرسول



 ينقذ صاحبه ولفد أبادهم الشه تعالى ببدر، فجمع عليهم مكراتهمم؛ وحقَّق



. كِئَبِّ


 يجعل من الابِتداء ناقصاً، وقيل الزيادة والنقصان في عمر إنسان واخدان، مثل أن يكتب إن حج فلان فعمره ستون، وإلاً فأربعون، وعن قتانـ الادة :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، آية: بّع. }
\end{aligned}
$$

Mis

كِنَّبٍ




 للمؤمن والكافر، أي كما لا يتساوى ماء البحر وماء النهر، فهذا ماء ماء حلو سديد الحلاوة، وذالك ماء مالح شديد الملوحة، كذلك لا لا يتساوى المؤمن





 لتشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله، بتسخير ذلك لكم.

وَأْقَـَمَ

拏
 الأفاعيل المذكورة، أي ذلكم العظيمُ الشأن، الذي أبدع هذه الصنائع



 الملك كلُّ، فلا معبود إلا هو لذاته جلَّ وعلا .








 خبير بما أخبرت به.

## 

多
 حركاتكم وسكناتكم، وتغريف الفقراء للمبالغة، كأنهم لككثرة افتقازهمه، هـم
 على سائر الموجودات، ‘ختى استحق عليهم الحمد.

 وبيانها أنه تعالى قال:

 أي ويأتي بقوم آخرين خير منكم، ليسوا على صفتكم، بل مستمرون على العبادة .
.
 ليس بصعب، ولا متعسر، لأنه على كل شيء قدير
 نَّهُ،






(1) سورة اللنكبوت، آية: Ir.

㢄





 من إنذارك هؤلاء من قومك، دون من عدامه من أهل التمرد والطغنيان


 على أعمالهم.

## 



## 

 مع إفراد النور، لتعدد فنون الباطل، واتحاد الحق.
(1) سورة العنكبوت، آية: بأ .

## 


 على السموم، وقيل : السموم ما يهبُّ نهاراً، والحَرُور ما يهبُّ ليلاً.
 . مَّن فِ أَلْقورِ

الأول، فإن الأعمى قد يكون فيه بعض النفع، بخلاف الميت، فإنه لا نانع فيه مطلفآ، فشبه تعالى المؤمنين بالأحياء، والكافرين بالألموات، لألأنهم مثل

 لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات، ولقناطهو

## (4) (1)

 فليس من وظائفك، ولا حيلة لك إليه، في المطبوع على قلوبهم.
(1) ورد تمثيل المؤمن بالحي، والكافر بالميت، في مواضع عديدة من القرآن كتوله


 بهيمة في صورة إنسان، وشبح ميت في صورة آدمي يمشي وأولثك كالأنعام بل هم أضل سبيلاًا

## ．央佥




 الرسل ．

##  

中




## ．

．
 فظيعاًّ وفيه مزيد تهويل لبلعقاب．

重

．


 كأنه قيل: من الجبال طرق وحجارة مختلفة اللون، ومنها ما هو مو لون
 للأسود، كالفاقع للأصفر، والقاني لكّأحمر، ، يقال أسود غربيب أي شديد السواد، والآية إشارة إلى علم طبقات الأرض.

## 重 








 تعالى معاقبٌ للمصرٍ على الطغيان، وغفورٌ للتائب عن العصيان.
(1) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في النكاح 11 (1 ع ومسلم رقم 1•ع -باب استحباب النكا
(Y) الحديث أخرجه البخاري في الأدب MO/ M Y ومسلم في الفضائل رقم YOY .



 تَبِورَ أي أي لن تكسد، ولن تهلك بالخسران، جيء بها بلا للدلالة على أنها
 بفان، والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين، عدَةٌ قطعية بحصُول مرِّجوّهم م
شَّحْ

ك
 تعليل لما قبله، أي إنه غفور لفرطاتهم، شكور لطاعتهم ومجازيهم عليها.

##  





 الحق، وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة مي الأمور الروحانية.

##   






 الصالحات بتيسره تعالى، وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة الـة وفي المراتي
 والمقتصد: هو اللذي تساوت سيئاته وحسناته، والسابق بالخيرات من من كثرت
 صاحب الصغيرة، والسابق المحفوظ بحفظ الشا عن المعاصي، r المـ وقيل: الظالم التالي للقرآن غيرُ العامل به، والمقتصدُ: الذي يتلو القّرآن في بعض الأوفات، ويقصر في بعض الصالحات، والسابق بالئ بالخيرات هو المتمسك
 أَلّْحَحِيُُ والاصطفاء.


共


هم الفرق الثلاث، لما زوي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً "هؤلاء كلُهم





الذذهب، واللؤلؤ، والحرير .

## 



 -

فِهِّالغُوبٌ

ل لا

 واللغوبُ: ما يحدث منه من الفتور والكلال.
(1) الحديث أخرجه الترمذي وأحمد في المسند، وانظر الأحاديث الواردة في بتفسير ابن كثير

##  . هَ



 مبالغ في الكفر والإجرام، حتى يتمنون الموت ولا يُجابون كما كا تال تعالى:

.




 للإنكار، أي ألم نمهلكم ونعمّركم عمرأ طويلاَ، يتذكر فيه من تذدًّر قيل:
 عن النبي
(1) سورة الزخرفف، آية: vV.

 إمانة .
.




 دام إلى الأبد، لما أطاع إلها وبقي على كفره، فلذلك يستمر عذابه .
復








(1) الحديث أخرجه البخاري: رقم 14ڭ7.
r.

خسر سعادته، والتكرير لزيادة التقرير، فإنزَ العمر كرأس مال، من اشترى به رضاء الشّ ربح، ومن اشترى به سخطه خسر .

لا










 الرؤساء للأتباع، بأنهم شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة.

號

中ا



 ورجع 'إلى ربه بالصدق وأليقين

##  



 أمل الكتاب كذَّبوا رسلهم، فقالوان الوا: لعن الها اليهود والنصا
 أي من أهل الكتاب الْالذين كذبوا رسلهم


 جاءهم أفضل الرسل كذبوا برسالته.




 قائل: كثيراً ما نرى أن ألماكر' يمكر، ويغلب الخصم بالمكر، والآية تدل

على عدم ذلك، والجواب أن الأمور بعواقبها، فالممكور به في الحقيقة هو
高

 المتقين، فالمعنى: إن سنة الشا تعالى، هي الانتقام من مكذبي الرسل، لا لا يبدّلها في ذاته، ولا يحوّلها عن أوقاتها.

##   

 قَوْةُ
 مبالغاً في العلم واللقدرة، يعلم أعمالهم فيعاقبهم بموجبها.

$$
\begin{aligned}
& \text {. بِعِبَادِهِ بِصِيرًا }
\end{aligned}
$$






 يهلك جميع الخلق، بل يعلم من يستحق العقوبة والجزاء، ومن يستختى الكرامة والنجاة، والشا أغلم بمراده، وصلى الشا على نبينا محمد ، وغلى اللى
 "تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر"

*     *         * 



مكية وهي ثلاث وثمانون آية

## 


(وَّيَ اسم كلسورة، وعن ابن عباس أن معناه يا إنسانُ(1)، قالوا

 المتضمن للحكمة، والمحكم اللني أحكم في نظمه ومعانيه، لأنهُ كلام الحكيم جلَّ وعلا.

## .


 في جوابهم:
(1) قدمنا في أول سورة البقرة، أن الحروف المقطعة إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن . (Y) سورة الرعد، آية: :

## - ( (2)

 على شريعة واضحة، ودين قويم، هداكُ ربك إليه، فابثبت على هذا الدين .

## 

 رب العزة والجلال، العزيز في ملكه، الرحيم بخلقه، فهو منزَّل من عند الشه، لا كما زعم المسركون أن الشياطين تنزلت به.

## 




 عليهم، لكن لا بطريق الحبر، بل بسبب إصرارهم على الكفر، والمرا ولمراد


## 






رؤوسهم، غاضون أبصارهم، بحيث لا يكادون يرون الحق، أو ينظرون

مينِضمُونَ
 للتمثيل، أي وجعلنا مع ما ذكر من أَمامهم سداً عظيماً، ومنِّ ورائهم سداً كذلك، فغطينا بهما أبصارهم، بحيث لا لا يبصرون شيئاً، فالآية إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الهّ في الأنفس والآفاق .

## .


إنذارك لهم أو عدمه، لأن قلوبهم ميّتة، فلا يؤثرّ فيها تذكير ولا تخويف.


 عقابه وهو غائب عنه، أو خاف في سريرته ولم ولم




$$
\text { (1) سورة الحجر، آبة : } 9 \text { § ـ •0. }
$$

 - اَحْصَيْنَّهُ
 إحياؤهم: إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، فهو حينئلِ عِدَةٌ كريمة بتحقِّ











## .

 أصحاب القرية مثلًا لهؤلاء في الغلو والكفر، أي طبِّق حالهم بحالهم
 رسول الش
 الحديث
 السلام إلى أهلها.

##  <br> 




 لسبق الإنكار، وذلك أن أهل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسل عيسى علهي السلام اثنين من الحواريين، فلما قربا من الما المدينة رأيا شيخاً يرعى غنما له وهو حبيب النجار، فسألهما فأخبراه، فقال : أمعكما آية؟ فقالا نشال نشفي المريض!! وكان له ولد مريض فمسحاه، فبرىء فآمن حبيب، وفيّا وفشا الخبر

 عيسى عليه السلام (شمعونه فدخل متنكراً، وعاشر أصحاب المال الملك حتى استأسوا به، وأوصلوه إلى الملك، فآنس به، فقال لهال لها يوماً: سمعت أنك
 شمعون: من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شل شيء، فال : وما آيتكما؟

 فيكون لك وله شرف؟ فقال الملك: إنَّ إلَهنا لا يسمع ولا يبصر، ولا ولا يضر
 المؤمنين هو وزبانيته فصاح عليهم جبريل فهلكوا.

．
中


 وفيما تزعمونه．
．
 يجري مجرى القسمّ وفيه إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب، لم يسأموا ولم يتركوا، بل أعادوا ذلك．
－寊會
 وخرجنا عن عهدته، فلا＂مؤاخذة علينا بعد ذلك، وهذه تسلية لأنفسهمه، وحث لهم على النظر والاستدلال．

我
．（آليَ
， جرياً على ديدن الجهالة، خحيث يتيمنون بكل ما يوافق شنهواتهم، وإن كا كان مستجلبا لكل شر، ويتشاءمون بما لا يوافقها، وإن كان مستنباً لسعادة

الدارين، وقد روي أنه حُبس عنهم التطر، نقالوا: أصابنا ذلك بشؤمكم


.
 وهو سوء:عقيدتكمَ، وقبحُ أعمالكم سعادتكم، وجواب الشرط محذوف أي أإن ذكرتم تطيرتم، وتوعدتم
 قوم عادتكم الإسراف في الكفر والعصيان، ولذلك توعدتم، وتشاءمتم بمن يجب إكرامه.


 يعبد الهّ، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، فلمَّا بلغه أن

 حثاً على اتباعهم، كما أن خطابهم "بيا قوم" لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصحه.
.


في اتباعهم، من التنزه عن الغرض الدنيوي وَوَهُمْهُتَدْونَهُ إلى خير الدنِيا والآخرة

## . .




 والتذكير فقال:

وِ هَ




 بالمظاهرة والنصرة.

## ( ( (

 ما ليس من شأنه النغع، ولا دنع الضر، بالغالق المتـندر، اللذي لا فادر غيرُه، ضالالٌ بِّنٌ لا يخفئ.
.
 أَكَده لإظطار صدوره عنه، بكمال الرغبة، والنشاط، كأنه قال：ربكمب الذئي
 تعالى، وقيل：الخطاب للكفرة، شافههم بذلك، إظهاراً للتصلب بالدين الدين، وعدم المبالاة بالفتل أي آمنت بربكم أيها السامعون فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم．



 النعيم الخالد، في جنة الفردوس الأعلى．
．．

 والطاعة، جريآ على سَنَن الأولياء، في كظم الغيظ، والترحم على التى الأعداء، قال ابن عباس：نصح قومه في حياته، ونصحهم بعد مـماته．
 أسماؤه：

花
مُمْ
重

 قوم حبيب، لأنهم أذل وأمون من أن يرسل الها الملائكة لإهلاكهم:
.
据
 الهلاك، أي ميتون خاملوِن كما تخمد النار، شُبٌّهوا بالنار الخامذة، لألنا الحيَّ كالنار الساطعة، وإلميت كالرماد الذي انطفأت ناره فأصبح خخامدآ، قال لبيد:
尼

 وهذا نداء عليهم كأنما قيل لها : تعالَيْ يا حسرة، فهذه منا ملا الأخوال التي







 لم يقنعوا بالإعراض، حتي آذوا واستهزؤوا واستهانوا! ! !

## 





 يعودون إلى الدنيا، ألا ينتهون ويتعظون|| الـيرال


 محضرون للحساب والجزاء، فالكل ينيد معنى الإحاطة، والجميع معنى الاجتماع، ولما بيَّن الشا الإهملاك، بيَّن أنه ليس من أهلكه الله تَرَكه، بل بعده جمعٌ وحساب، ونعم ما فيل :


$$
\begin{aligned}
& \text {. يَآَ كـُ }
\end{aligned}
$$




 ويُعاش به، وإذا تلَّ جاء القحط.

. الَعْيُونِ



.



 للعطف على مقدَّر، أي أيتنعمون بها ولا يشكرونها؟.
(
: وَمِمَّالَالَيْعَلَوْونَ
 الجليـل، الـذي خلــق الأصنـاف كلهـا، المختلفـة الألـوان، والأشكــال،




(1) لقد جاء القرآن بالمعجزة الكونبة الباهرة، وكثن لنا الستار عن أمر لم يكن يعرفه =

الأشياء المذكورة وغيرها وَمِنْ أَنْسِهِمْ
 به، ولما لم يتعلق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية، وفي الآلية معنى لطيفّ، وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكّل مخلوفاقا، لينزّه الشا تعالى

 عنده تعالى مخلوق أيضاً.

## .








= والحيوان، والنبات، والذرة، والكهرباء، وغير ذلك، وليست قاصرة على الإنسان
 وأن اللذزة مؤلفة من زوجين من الإشتعاع الكهربائي، وكذلك الكهرباء فيه الموجب والسالب، وهذا لم يُعرف إلاً حدينًا في عصر النهضة العلمية، وقد سبق القرآن إلى


 النبي الأمي، المؤيد بالحجج القاطعات، والمعجزات الباهرات، الدالة على صدن نبوته عله الصلاة والسلام.
 أي داخلون في الظلام مفاجأة، وفيه رمز إلى أن الألصل هو الظلام، والثُورُ

## :


 أي ذلك الجري البديع، المُنطوي على الحِحَم الرائعة، التي تحار في فهمها



## 

 منزلاّ، ينزل كل ليلة في واحِدِ منها، لا يتخطاها ولا يتقاصر عنها في آخر منازله وهي الثامنة والعشرين، يستتر ليلتين، أو ليلة إذا نقا我

 فشبّه القمر به في ذبوله، :ونحوله، واصفراره.


 سرعة السير، فإن ذلك يخللُ بتكون النباتات، وعيش الحيوانات، ولا في

المكان بأن تنزل في منزله أو في سلطانه، فتطمس نوره، وإيلاء حرف

 يَسْبَحْوِّ نظام دقيق، وضعه العليم الحكيمر.

## 




 حمل فيها آباءمم الأقدمين، وفي أصلابهم ذرياتهم، وهو أدلما أدخل في الامتنان وأدخل في التعجيب، أما إن قلنا: إن المراد جنس الفلك، فهن فهو أظهر، لألن


 والشحنُ يدل على كمال المنغعة، وعلى عظم القدرة والإرادة، لأن الفلك المشخون أثقل الثقال، ليس حفظه فوق الماء إلا إرادة الش تعالى .

 سفائن البرّ، ومما يماثل الفلك من السفن والزوارق، وجعلها ولها أي السفن مخلوفة له تعالى، مع كونها من مصنوعات البُشر، لأن الش علَّم الإِنسان
 (1) وَوَحْبِنَا




 أي فلا مغيث لهم يحرسهم وينجيهم من الغرق، أو يدفعه عنهم قبنل وقوّعه


## - (佥


 وتمتيعاً لهم إلى زمان انتهاء آَجالمهم.

## .



 وجواب (إذا|" محذوف بُمّْيره: وإذا قيل لهم ذلك أعرضوا، دلَّ عليه :قوله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة هود، آية: MV. } \\
& \text { (Y) سورة لقمان، آية: }
\end{aligned}
$$

تعالى بعده: هإلا كانوا عنها معرضيني) ومن أُخبر بعذاب وإن لم يتطع

 الشا الشديد.

 لللالالة على الاستمرار التجددي و"مِنْه الأولى مزيدةً لتأكيد العموم،

 الشاملة للمعجزات، وغيرها، فالمعنى: ما ما تظهر آية من الآيات، الشاتاهِ بوحدانيته تعالى، إلاًا كانوا عنها معرضين، ومن كذَّب بالبعض مان عليا عليه تكذيب الكل .

##  

 الش من فضله على المحتاجين، فإن ذلك يرد البلاء، ويدفع المكاره،





(1) سورة القصص، آية: VV.

زغمكم، إيهاماً بأن الش لما كان قادراً أن يطعمهم، ولم يطعمهم، فنحن


 يخالف مشيئة اله، وأن نُنق أموالنا على من أفقرهم الشّ.

## .



.

ولا مَا يَطْرُوْنَ


 إلاَ بَتْتَّهَ فلا يغتروا بعد ظهور علاماتها، ولا يزعموا أنها لا تأتيهم.

## .



 (اولتقومنَّ الساعةُ، وقد نَشَرَرَ الرجِلان ثوباً بينهما فلا يِبايعانه، ولا يطويانه،

ولتقومنَّ الساعةُ وند انصرف الرجل بلبن لقْحْتَه فلا يَطْعُمُه، ولتقومنَّ الساعةُ وهو يُليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومنَّ الساعةُ وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمهاه(1)

## .


 تحقق الوقوع، وبين الأولى والثانبة أربعون سنة، لما روى الشيخان عن





##  


 عقولهمّ، يظنون أنهم كانوا نيامااً، وعن ابن عباس أن الشّ تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا وشاهدوا من أهوال القيامة ما

 - يصلحه ويدهنه بالطين
(Y) سورة الزمر، آية: شال.



 وعدكم في كتبه، وأرسلل إليكم الرسل يخبرونكم عنه، ولكنكم كذبتم به وكفرتم．

## 

㢄 وَحِدَة
 تهوين أمر البعث والحشر، والإيذان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفتى．

$$
\begin{aligned}
& \text { 罗 }
\end{aligned}
$$

重

 العذاب، تحقيقاً للحق، وتقريعاً لهم．

## ．


 والسرور، لا بالويل والثبور، والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذ، التي تلهيهـم عمـا عـداهـم بـالكُلبـة، لا يفكـرون في أهـل النـار، لئلا يتنغـص

نعيمهم، قال ابن عباس: (اشغلوا بافتضاض الأبكار، وسماع الأوتار، عن أهليهم من أهل النار، لا يذكرونهم لئلا يتنغّصوال|(1) .

- هـ
 الجنان الوارفة، متكتون ولعلى السرر المزينة بالستائر الحريرية وهو بيانٌ
 أزواجهم لهم، فيما هم فيه من الظل والأرائك.
. .

 البهجة والسرور، وفال الزجاج: هو من الدعاء أي ما يلعو به أمل الجنة
.
( أي يُسلم عليهم من جهته تعالى، ومو أكمل الأشياء، لا شيء فوقه، وذلك مطلوبهم ومتمناهم .
(6) (19)

(1) انظر تفسير البحر المحيط /V\&r.

المجرمين عن عبادي المؤمنين، امتازوا عنهم أيها المجرمون إلى مصيزكم


 - المُجْرِمون بِسيمَامُمْمَ
 .

6 ما
يقال لهم بطريق التقريع، والعهلُ: الوصيةُ بأمر فيه خير ومنفعة، والمراد ههنا ما كلفهم الشالعالىى به على ألسنة الرسل غليهم السلام، من الأوامر والنواهي، والمراد بعبادة الثئيطان: طاعتُه فيما يوسوس به، غبَّر عنها
 عبادته.

## .

 وتقديم النهي على الأمر لما أن حقَّ التخلية التقديم على التحئ التحلية، كما أن


 صِرَاطَكَ المُسْتَتِيمه| والتنكير للتْفَيم .

## .

 لقد أضل منكم خلقاً كثيراً، عن ذلك الصراط المستقيم، فأصابهم لأجل
 عقوباتهم، فلم تكونوا تتقلون؟.

## .

 جهنم، أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل، بمقابلة إطاعة الشيطان الذي أغواكم.

## .


 بكفركم المستمر في الدنيا.
 .

 عنهم:
 ينطق من كان في المهل، لأن ذلك في قدرة الها يسير، أما الإسكات فلا فلا
 جـاز تحـركـه بهـا جـاز تحـرك غــره بمثلهـا، لأن الشان تعـالـى تــادرٌ على

الممكنات، وقد جعل الله الكلام للأيدي، والشهادة للأرجل، لأن الأفغال
 كالعاملة، والشاهد ينبغي＂أن يكون غيره، فجعل الأرجل والمالجلود



 أضحك؟ قِلنا الله ورسوله أعلم！！قال：من مخاطبـ الِّبة العبدِ ربَّه، فيقولّ：



 فَعَنُكنَّ كنت أناضل｜＂（1）توّله لا أُجيز أي لا أَقبل شاهداً سوى نفسي؛

$$
\begin{aligned}
& \text { 我重 }
\end{aligned}
$$

 لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم



``` وَلَايَحَحُوْنِ
```

（1）الحديث أخرجه مسلم وانظر جامع الأصول．




 قال قائل: الأعمى تد يهتدي إلى الطريق، بأمارات عقلية أو حسية، فارتقى

 يُغعل بهم في الدنيا تلك العقوبة، وأن المانع من ذلك ليس إلآ عدم تعلق
 نـنأها جرياً على سنن الرحمة، والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم.
.

 يتزايد ضعفه، وتناتص فوتُه، ويتغير شكله وصورته، حتي يعود إلى حالة الة
 أفيرون ذلك، فلا يعقلون أن من فدر على تنكيس الإنسان، وإعادته إلى حالة الطفولة، يقدر على ما ذُكر من الطسس والمسخ، وإن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشييثته تعالى بهما .
.
 وما يقوله شعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآنّن، على معنى أن القرآن ليس بشُر، فإن الشعر كلام متكلف موضوع، ومقالٌ مزخرف مصنوع،

منسوج على منوال الوزنٍ والقافية، مبني على خيالات وأوهام واهية، فأين

 اشتبهت عليهم الشُؤون، واختلطت بهم الظنون، قاتلهم الله أنى يؤفكون؟
 أثبت، والشبهة أدحض، وأما قوله
 قبيل الاتفاقات الواردة من غير تصد، كما يتفق في كثير في خطب الناس

 وإرشاد للثقلِين، كما قال تعالى :
 بتلاوته والعمل بما فيه فؤزُ الدارين" (1)

## - 㩊




(1) كم بين القرآن وبين النسعز من فارق؟ فالشعر أعذبه أكذبُه، وهو قرآن إبليسن وكلامُه




 كان أشدًّ عليهم من وقع النبل .
 حياً إشعارٌٌ بأنهم - لكفرهم وعدم تأملهم - أمواتٌ في الحقيقة .

## 

 . مَلِّكُونَ




 حيث خلقناها لمنافعهم ومصالحهم.

## . 4.



 ل


## .





 بهم من مصائب

## .




 ويدفعون عنهم، فهم لهم بمنزلة الجند، والأصنامَ لا تستطيع أن تنصرهمّم

## 



 يكابدها


$$
\text { (1) سورة الأنبياه، آية: } 9 \wedge \text {. }
$$

 الخافية والبادية، التي لا يعزُب عن علمنا شيعٌ منها.










 أصله، ودناءة أوله، يتصدى لمخاصمة ربه، وينكر قدرته على إلى إلحياء

 نعم ويبعثك ويدخلك اللنار. وهذا وإن كان سبب النزول، لكن الكنَّ الاعتبار




 المكابرة والخصومة، والمجادلة بالباطل .
.









 نطفة قلرة، لم تكن مححل الحباة أصلاّه ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محلِ كانا فيه؟.
.
 توبيخاً لل وتسكيتاً: يخلقها ويحييها الذي أوجدها أول مرة من العنا
 مذكورآ، كذلك يعبده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً. وأما استبعادهم لمن

 عَيِيُُ أي مو سبحانه مبالخ في العلم، بتفاصيل كيفيات الخلق والإليجاذ،
 الأشخاص، أصولها وفزوعها، وأوضاع بعضها من بعض، من الاتصال

والانفصال، والاجتماع والافتراق، فيعيد كلا من ذلك على الندط السابق مع القوى التي كانت قبل . ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدَّم من دفع استبعادهم فقال:

## 重

. تُوِِدُونَ





 فطرأ عليه اليبوسة والبلاء، فالنار في الشتجر تناسب الحياة فيا الثيا البشر، فبان لطف قوله تعالى: اللذي جعل لكم من الشُجر الأخضر نارألـ ثم قال تعالى:

عهُ







> (1) سورة غافر، آية: ov.
 على ذلك، وهو المبالغُ في الخلق والعلم．

## ．（夋）

（إنَ

 على قدرة المخلوق، عجباً يضربون له المثل الأدنى وله المثل الأغلى！！！

## 




 الله
 المرسلين،＇سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين． ＂تم بعونه تعالى تفسير سورة يسَ＂

畨畨畨
（1）أخرجه أبو داود فيسنته：


مكية وهي مائة وثنتان وثمانون آية







 يزجرون السحاب، أو يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم، أو عن استرقاق السمع، وأما وصفهم بالتاليات فالمراد با به التلاوة على اللـئ الأنبياء
 الملائكة، الصافات قوائمها في الصلاة، التاليات لآيات الله، على أن الن الشا واحــد لا شــريـك لـه، وفـي الحلـف بـالشـيء تعظيـم للمـحلـوف بــه،
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وانظر جامع الأهول 710/.

والحكمة في القسم بهذه الأشياء، التنبيه على شرف ذواتها، فإن قيلن:


 إثبات القضية بالحلف، طريقة مألونة التوحيذ، ذكر عقيبه ما:هو الدليل وهو قوله: (ورب السماواتي) الآية كبرهان على قدرته ووحدانيته. وقوله تعالى :
: $\quad$. 稳

التوحيد
.

وجودها وانتظامها، على هذا النمط البديع، من أوضح دلانل وجورد الصانع، وعلمه، وقدرته، ووخدته، والمراد بالمشارق مشارق المارق الشمسس في
 تختلف المغارب، ولذا أكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على ألمّ ألقدرة،
 فالمراد بهما مشرقا الصيفل والشتاء، ومغرباهما.
 بأنفسها، وأوضاع بعضها من بعض زينة، والإنسان إذا نظر في الليلة

المظلمة إلى السماء، ورأى هذه الكواكب، مشرقة متالألثة على سطح أزرق، أبصر غاية الجمال والزينة.



 والكافر، والبَرُ والفاجر، والمارد أخبث أقسام الجن.






 إذا قصدوا الصعود إليها.
.
 وَاِِبٌ وفي الآخرة السعير .
.




 الخالص، مع أن إلنار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها .

㢄

 يصنع من الطين، غير موصوف بالصالابة والقوة، وقد علموا أن الإِنسان

 وقدرة الفاعل ذاتية، لا 'تتغير، فمن أين 'استنكروا أن يُخلقوا 'مُمن تراب

. (援)

العظيمة، وإنكارهم البعث، 'وقيل : عَجَبُ النبي



## 




يستبعدون الحشر، إلى حيث كانوا يسخرون ممن يصدّق به، فلا طريق إلى


 بالمعجزات، لأولثك المنكرين، ولم يتنفعوا بهذا الطريق أيضاً، ولهذا عقُّبه بقوله سبحانه:

## 

信 أي يبالغون في السخرية، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها، لأنهم أَلِفُوأ السخرية والتكذيب.

## . (

 تُّبِنُ أي ظامر سحريته، واضح أنه عمل ساحر، لا يخفى على أَحير

## .


 بإن واللام، كتأكيد الإنكار .

## 


فمرادمم زيادة الاستبعاد، بناءً على أنهم أقدم، فبعثهم أبعد على زعمهم.

 وإنما اكتفى به في الجواباب، لتيام المعجزات على صدق المختِبر غن وقوعه، فكان قوله: وَنَعَمْ دليلاً قاطعاً على الوقوع.
.

 غنمه إذا صاح عليها، ثمم كثر استعمالها حتى صارت بمر بمعنى الصنيحة، لأنها





.
 بطريق التوبيخ، أي هذا يوم النصل بين الخلاثنق، الذي كتتم تسخرون منه وتكذبون به .
.




## .



 لأن الهداية تكون إلى السعادة والنعيم، لا إلى دركات الجحيم!!.

| وَقْفُوٌْ
 ليستريحوا، بل ليسألوا عما ينطق به قوله تعالى:

## 

居 بعضكم بعضاً، كما كنتم تزعمون في الدنيا؟ وهو وفت إنجاز العذاب، وشدة الحاجة إلى النصرة.


وانسداد الحيل عليهم.
.
 بعضهم بعضاا، سؤال توبيخ بطريق الخصومة.
(

 وتصدوننا عن الهدى، كأنكم تنفعوننا، فتبعناكم.

- قَأُوَ
 عن الإيمان، بل لم تؤمنو!ا باختياركم مع تمكنكم منه، وآثرتم الكفرُ عليه.
.




 ورد به إلوعيد.
.


.
 كانوا مشتركين في الغواية والضلاللة، الجميع في نار جهنم. .

 أن لفظ (المجرم" المطلق، مختص في القرآن الكريم بالكافر، لقوله


## .

 القبـول، وعـن قـول \#لا إلـه إلا الشال" ويعظم عليهـم أن يتـركـوا الأصنـام والأوثان.

## .

 أنى يؤفكون، قال الشالعالى رداً عليهم:
.

 أجمع عليه كافة الرسل عليهم السلام، فأين الشعر والجنون من ساحته
 أَلْكَلِيرِ والالتفات لإظهارِ الغضب عليهم.

## .


من الشرك والتكذيب.

## 

 إنكم لذائقوا العذاب، لكنّّ عباد الشا المخلصبن ليسوا كذلك.

> .

据
 المنظر، ولذة الطمب، وطبِ الرائحة، ونحوها من نعوت الكمال. .


الجنة كلها فواكه، أي ما يؤكل فيها لمـجرد التلذذ، لا لدفع الجوع، لأنهم

 إليهم رزقهم بغير تعب ولا نصب.

多


لدوام الأنُس والسرورِ
.
受 الكأس تطلق على نفس الخمر، وعن الأخفس اكل اكل كأس في القرآن فهي




 بلذة للمبالغة، كأنها نفس اللذة، لأن من شربها بلتدُ بها لذَّةَ غامرة.
.


 بالنفي مع اندراجه فيما قبله، لما أنه من معظم مفاسد الختمر .

 طرفآ إلى غيرهم الأعين عظامها، مع غاية الحسن والجمالل.

 تكنها بالريش من الريح والغبار، فيكون لونها أبيض متخلوطاً بأدنى صفرة،

ويقال : هذا أحسن ألوان الأبدان") .
.
(1) أخبر تعالى عن نساء أهل الجنة، آنهن عفيفات، تصرن أعينهنَّ عن النظر الوى غير أزواجهن، وهنَّ مع العفة وانسعانت العيون، جمميلات اللؤن، كانْهن اللؤلؤ المكنون المن في

 ولطف، ونعومة، اللهم لا تحرمنا نعيم الجنة، ومتعنا بالحور العين، با أرحم الْلراحمين .

جرى لهم وعليهم في الدلنبا، كما قال القائل ：

．


．


．
 الدّين بمعنى الجزاء، يقول هذا على سبيل الاستهزاء والإنكار ．

产
 صدقه فيما حكاه، بمعنى هل تحبون أن أن تطلعوا على أهل النـل النار، لأريكم ذلك القرين؟．
． 6 禺眕

وسطها．
rva
. (
中
قاربتَ أن تهلكني بإغوائكُ لي
.

الذين أحضروا العذاب، إمعك في النار، ثم يخاطبه مستهزئأَ ساخرآ، كما كان الكافر يسخر منه في الدنيا فيقول له:
.
 اعتقادك، بأننا لن نموت إلا موتة واحدة، وأنه لا بعث؛، ولا حساب، ولا جزاء؟ وهو أسلوب سأخر لانع، يظهر فيه التشفُّي من ذلك الصديق الكافر، الذي كان يسخر منه في الدنيا.
. (1).
 السعادة الكاملة، والفوز بالكرامة، التي لا يوازيها شيء من أمور الدنيا ونعيمها.
. .

يجب أن يعمل العاملون، لا للحظوظ الدنيوية .

## 

㢄

 وأي ضيافة لمن يكون طعامه الزتوم؟ والزتوم طعام أمل النار، وهي شجرة خبيثة مرة، كريهة الرائحة!؟.

## 

中, في الدنيا، فإنهم لما سمعوا أنها في النار استهزؤوا، وقالوا: كيف يمكن ذلك، والنار تحرق الشجر؟ وصارت تلك الثبهة سبباً لتماديهم في الكنف، ، ولم يعلموا أن من تدر على أن يخلق الزبانية ويمنع النار عن إحراقهمه، أقدرُ على خلق الشجر نيها، وحظه من الإحراق!! ثم فال تعالى:
 ترتنع إلى دركاتها.

## . (1) (1)

 ألشَيَطِينِيُ في تناهي القبح والهول، وهو تشبيه بالمختيَّل، كتشبيه الفائق في الحسن بالمَلك، وتنثيبه القيح الصورة بالثيطان، والعربُ إذا رأت منظرآ
 الشيطان.

## .

中 لغلبة الجوع، أو 'للقسر على أكلها وإن كرهوها، ليكون ذلك باباً من العذاب.

## ( )



 أمعاؤهم، كما قال تعالىي
.

 خارج عن الجحيم، فهـم يوردون الحميم لأجل الشرب؛ كما كما تورد الإبل إلى الماء، ثم يوردون إلى الجحيم للاحتراق فيها.

## 

 بتقليد الآباء، أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر .



أو على الباطل، والإهراعُ: الإسراعُ، ولو لم يوجد في القرآن آية، غير هذه الآية، في ذمّ التقليد لكفى
.

السالفة .
. 6 (受

 الضالين لم. يلتفتوا إلى الإنذار .
.
 لكل أحد ممن يتمكن من مشاهدة آثارهم، أي ألم نهلكهم إهلاكاً فظيعاً، ونجعلهم عبرة للعباد؟.



 ويستمر على الدعوة إلى الشّ.
.


 يدل على أن النداء بالإخخلاص، سبب لحصول الإجابة، والجمع جكيل العظمة والكبرياه.


-قومه الكافرين

 وأتباعه المؤمنين، وكل من سوامم هلكوا وفنوا، وعن سَمُرة بن جندبن
 وحام، ويافث،(1)




(1) أخرجه الترمذي في التفسير رقم •بّبا وتال: حديث حسن غريب، وني رواية أخرى|
(اسامه أبو العرب، و ڤحام" أبو الحبش، و ويانثه أبو الروم.
 أبداً في العالمين .
(
重 إجابة دعائه، وإبقاء ذريته، وتسليم العالمين عليه، أي مثل ذلك الجزاء الكامل، نجزي الكاملين بالإحسان .


واليقين، وفي هذا إظهار لجلالة قدر الإيمان.

.


 هودٌ، وصالح عليهما السلام، وكان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ألفان وستمائة وأربعون سنة.



والشك، ومن كل دنس المعاصي، كالغل، والغش، والحقد، والحسد، يحب للناس ما يحب لنفسه.



## 

كذ
والكذب والزور؟؟ .

 للعالمين، فما ظنكم به، ماذا يفعل بكمه، بعد أن أشركتم به وعبذتم غيره؟ هل يترككم بدون عقاب؟


 الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العدوى، ويفرون من المطعون، وأرأراد عليه اللسام القول: إني سقيم ألقلب لكفركم، كما يقال: أنا مريض الْ القلب من ون كذا فهربوا منه وتركوه وذلك قوله تعالى :



## 


 أصنامهم لتبارك لهم فيه.





 أَرْنَا كَكُمُ

## .


 النَّعَام، وهو ابتداء عَدْوِهِا

## 

原

．

في خلق الأفعالل، أي الها خالقكم وخالق أعمالكم، فلم تعبدون غيره؟ ．

 المحرقة، وهي شدة التأجج


 النــار عليـه بـرداً وسـلامــاً، فصــار هـو الغــالـب عليهـم، وهـم الأذلاء المدحورون．


 ديني، ودلت الآية على أن الموضع الذي الذي تكثر فيه الأعداء يجب المبا منه، فلمَّا قدم عليه السلام الأرض المقدسة، سأل ربَّه فقال：
．舟福

ولح ويونسني في الغربة، يعني الولد، لأن لفظ الهبة خاص به.

## 

 ولقد جمع فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام، وحليم، وأنه يبلغ سن اللرشد لأن الصغير لا يوصف بذلك.

##  



 الصورة بعينها، وقيل: إنه رأى ليلة التروية، كأن قائلاً يقول له: إن الشا




 طلب الولد الأول، وإسماعيل متقدم في الوجود على إسحق، فلألـوت ألن المخاطب هو اسماعيل، ومما يدل عليه قوله سبحانه في سورة هود


 نزل، ويكتسب المتوبة والثناء الحسن في الدنيا، وليظهر صبره في طاعة


 الله تعالى، على سبيل التبرك．

## 受綗

居
 شقه، فوقع جبينه على الأرضن، وهو أحد جانبي الجبهة، وكان ذلك غند

الصخرة من منى．

## 


 إبراهيم، فلما ظهر منه كمال الططاعة، ومن ولده كمال الانقياد، فالل تعالى

 من غيره، والمحنة البِينة إذْ لا شيء أصعب من مثل هذا التكليف الشاقّ .

 الجثة سمين، يفدي به اله نبياً ابن نبي، من نسله سيد المرسلين وكان كبشاً من الجنة.


.

 من الصـالحين، وفي ذكر الصالح بعد النبّة، تعظيم لشأنه، واليماء إلى أنه

الغاية لها، لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل(1) .


 صلبه أنبياء بني إسرائيل، وأفضنا عليهها بركات الدنيا والدين وَوَيِن
(1) فإن قيل كيف قال تعالى: कإنه من عبادنا المؤمنينه مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة
 والثبات عله.

 في الهداية والضلالة، وأن الظلم في أعقابهما لا يعود إليهما بنقيصة.

## 

 النعم الدينة والدنيوية.


بألوان العذاب.

 عليهم، بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين.
.
 والتفصيل، وهو التوراة، التي أنزلها اله هدى لبني إسرائيل.

 الحق والصواب، بما فيه من. الأحكام.
 . 里僉



## .

 إسرائيل، وقال محمد بن إسحن: هو إلياس بن ياسين، بير بن فنحاص، بن العيزار، من نسل هرون عليه السلام.



## 


 الخالقين؟.

## 

 آبائكم من قبلكم؟ والتعرض لربويبته تعالى لَّابيأهم، لتأكيد إنكار تركهم لعبادة الهّ بنارك وتعالى.



( يَاسِينَ

 في الأمـم بعـده، سـلام منَّا علـى إلبـاس وآلـه المؤمنيـن الطيبيـن، نافع
 إلياس، قال الزجاج: كما فال ميكال، وميكائيل، كذلك يقال إلياس، وإلياسين

准


 سافلها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ولفظُ التدمير يشير الثى أشلد أنواع الإمنالك وأنظهـ.







 عليهما.

## . 毛会





## 

 المنلوبين بالقرعة، روي أنه عليه اللـلام لما وعد قومه بالعذاب، فتانتأخر عنهم، خرج من بينهم، قبل أن يأمره الشار تعالى، فركب الـيفينة نفالوا: فيها عبد آبت، وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبقّ لم تجرِ، فاتتعوا نخرجت القرعة عله فألقوه في البحر .
.
 آتٍْ بما يُلام عليه.

## 

 عمره، أو في بطن الحوت.

## 

 القبامة، يوم البعث والنشور، وفيه حث على الإكثار من اللذكر، فمن أقبل
 أيام، قاله مفاتل، وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً.

## . (1aial


 رأسه، يتنغس فيه يونس، ويسِّح الهُ، حتى انتهى إلى البر، ، فلنظه سالماً،
 حين يولد، من حرارة جبسم الحوت. .
(1) (1) وبب ذلك أن يونس عليه السلام ضاف صدره بتكذيب قوهه له، فأنذرهم بعذاب قريب،
 مشخونة، فناوءنها الرياح والأمواج في وسط البحر، نفال الملاَّحونا





على الأرض، والأكثر على أنه الدباء، وقيل：التين، وقيل：المور بأغصانه، ويفطر على ثماره، وكان ذلك معجزة له، فأنبته الشا تعالى لأجله الهـ

受
 الناظر، والمراد به هو الوصف بالكثرة．
－番遁

 انتهاء أعمارهم．
．
偅 الأنبياء الكرام، عاد إلى شرح مذاهب المشركين، وبيان قبحها وسخافتها،


 زعموا أن الملائكة بنات اله، وذلك باطلكا ولا من وجهين：

 اللاتي هن أوضع الجنسين، ولهم البنون الذين هم ألـئ أرفعهما؟ فإن ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل ．

والثاني: إثبات أن الملائكة إناث، وهذا أيضاً باطل، لأن طريق العلم،

لأنهم .ما شاهلوا| كيفية خلق الله للملائكة، وهو قوله تغالى :

## . 委㿥

 من أشرف الخخلائق، وأبعدهم, من صفات الأجسام، ورذائل الطبائع إناثان،

 سبيل إلى معرفتها بالعقل؛ وأما الخبر والنظر فمفقود أيضاً، فثبت بطلان


 يهرفون بما لا يعرفون، والآية مسوقة لإبطال أضل مذهبهـم الفاسد، بينّان أن مبناه ليس إلا الإفك ألضريح، والافتراء القبيح •

 قالوا ببيان استلزامه لأمز بيٍن الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات الِّلى على البنين، أي هل اختار تعالّى لنفسه البنات وفضّلهن على البنين؟ .

## 


العقل



## 


 سند حسّب، أو عتلي، وحيث انتفى كلامهما، فلا بد من سند نقلي.

 الشا إذا كتم صادين؟؟ وفي هذه الآيات من الإنباء عن السخط العظيم، وتسفيه أحلاهمهم، ما لا يخفى.

 وجلَّ، وبين الجنَّة قرابةً ونسباً، حيث زعموا أن الشا نكع من الجن، فولدت له الملانكة، تعالى النّ عما يقول الظالمون علوآ كييرآ، ودعوامنم
 إِّبَr النار، ويعذبهم بها، ولو كانوا منسويين له تعالى، لَمَا عذَّبهم؟؟.
.
 الظالمون، فاله واحد أُحد، فرد صمد، لا شريك له و، ولا ولا ذرية، :ولا بنين، وليس بينه وبين أخد نسب ولا قرابة.
. (㿥)

ينزهون الهع عما يصفه به هؤلاء الضالون .

 المشركون، لستم بفاتنين عليه تعالي أحداً، أي لستم بقادرين" أن تضلبوا أحداً من عباد الله، إلاَّ من تضى الله عليه الشقاوة.
.


المحخلصون منهم فأنتم بمعزل عن إضلالهم.


أنفسهم للمبالغة في العبودية، للتنبيه على فساد قول من يقول ألما إنهم أولاد
 وما منا مَلكَ من الملائكبة، إلا وله مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها، منزلة

مقصورة عليه لا يتجاوزها، خضوعاً لعظمته، وخشوعاً لهيبته، وتواضعاً
 الله، فكيف يُعبدون من دون الش؟؟



 بجناب كبريائه .


الفارقة، أي إن الشأن كانت قريش تقول قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام.
.
 والإنجيل .



كما خالف اليهود والنصارِى أنبياءهم، وهذا كقولهمَ:

 عليها، وهو القرآن الكريم، فكفروا وكذبوا به، وقالوا والوا عنه أساطير الأولين


## 



## 



 فالحكم للغالب، وإن لم ينصبروا في الدنيا، نصروا في الآخرة.


 وسوف للوعيد، أي فسوف يعلمون عاقبة تكذيِّهم بالقرآن، وسخريتهم من الرسول عليه السلام.



## .



 بالعذاب.

 المنذرين الها قالها ثلاث مرات "(1)



(1) الحديث أخرجه البخاري r/ •4 من فتح الباري.

لوقوع الميعاد، أي انتظزهم وما يبصرونه من أنواع المضار في الدنيا والآخرة، فسوف يبصرون عاقبة كفرهم وتكذيبهم．
（．．．


 المشركون من الزوجة والؤلد．

## 重参

 المكاره، فائزون بجميع المآرب．

## 

 النعم، وحسن العاقبة، والغرض منه تعليم المؤمنين أن يقولوه، لْما رُوي


 والصلاة والسلام على سيد ألمر سلين محمد وعلى آله وصحبه ألجمعين ونسأل الشاله تعالى حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة ． ＂تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات＂

## ＊＊＊

（1）أخرجه ابن أبي عاتم مرقوفأ عن علي رضي الش عه،، وانظر الدر المنور للسيوطي


مكية وهي ثمان وثمانون آية

．䒤解
据

 بالقرآن ذي الشرف الرفيع، وذي الثـأن والمكانيانة الجليلة وجواب القسم محذوف تقديره أقسم بالقرآن إنه لمعجز، وإن محمداً لصادق．
．受受




 （Y）سورة الزخرف، آية：ع؟ ．

قطعاً، وليس عدم إذعان الكفرة له، لشائبِّ ريب فيه، بل هم في استكبار
 للدلالة على شدتهما، أي هم غطرسة وكبرياء، ومعاداةٍ لها ورسوله شديدهـ.

## .

 ما أصاب مَنْ قبلهم من المستكبرين والمعنى: وكثيراً أهلكنا من القرون



 وخُصَّت بنفي الأحيان، وألمناص: المنجا، والغونُ يُقال: نَاصَه إذا أغاثهه.

## 

 محمد رسول الش
 عليهم وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون، إلاً المتونوغلون بالكِفر
 اله تعالى من الإرسال والإنزال .

## .

(1) سورة المؤمنون، آية: ع7
 إلاَّ هو؟


 فيعدون ما يخالف ما اعتادوه عجيباً بل محالاً، روي ألها مانه لما أسلم عمر بن
 صناديدهم، فأتوا أبا طالب، فقالوا أنت شيخنا، وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخخك، فأرسل إليه أبو طالب يدعوه إلى المجلس، فلما الما ألتى

 آلهتنا، ونَدَعَك وإلَهك!! فقال العربَ، وتدين لكم بها الحَجَم؟ قالوا: نعم وعشراً، فقال: قولوالوا:


. يُرَادُ

أسكتهم الرُسول




(1) تفسبر ابن كثير ع/ \& .

أن يصرفكم عن دين آبائكم، لتكون له العزة والسبادة، فأحنروا أن تطيعوه فيفسد عليكم دينكم.

## 



 أي كذب اختلقه من تلقاء نفسه.
. .

重






 شرف الوقوع.
(1) قال ابن عباس: يعنون بالملة الآنرة دين النصرانية، فليس عندهم التوَحيد بل التثليث، وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين تريش أي لبس هذا في الدين اللني أدزكنًا

عليه آباءنا.
.

تعالى، بيتصرفون فيها حسبما يشاؤون؟ ويتحكمون فيها بمقتضى آرائهمّ،
فيتخيَّروا للنبوَة بعض صناديدهمه؟ والحال أن النبوة عطية من الشا تعالى،
 اللني لا يُغالب وألوَمَّابِ الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشأه.
.
 العلوية والسفلية، حتى يتكلموا في الأمور الربانية، ويتحكموا في التدالدابير
 شرط محذوف، أي إن كان لهم ما ذكر من الملك، فليْعصعدوا في المعارج التي يتوصل بها العرش، ويدبُرِوا أمر العالم، وينزلونوا الوحي إلى من يختارون؟ وفيه من التهكّم بهم، ما لا غاية وراءه.
.
 المتحزبين على الرسل، مهزومون مكسورون عمًا قريب، فمن أين لهـئ
 والتحقير، نحو أكلتُ شيئاً ما، والإشارة في ولمنالكُ إلى فتح مكة، والمعنى سيصيرون مهزومين في مكة.
.
 تعالى الأشقياء الفجار ممن كذبوا الرسل، وهم قوم نوح؛ وعاد قوم هوده، وفرعـون الطـاغية الجبـار، ووصـف فـرعـون بـني الأوتـاد أي ذي المنلك الثابت، والمباني الضخمة العظيمة(1)، قال الشاعر :
 وقيل : إنه كان ينضب الخشب في الهواء، وكان يمد يدي المعلّب
 الأعضاء وتدآ، ويتركه معلقاً في الهواء حتى يموت.
. .

 مشركي مكة ضرب من أولثك الأحزاب.
.
 الأحزاب، إلا كذب الرسّل، لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ لهم جميعاً،
 عقابي
 تركوا من جنات وعيونا. وزدوع ومقام كربم. ونعمة كانوا فيها فاكهينغ فالمراد


.




 ثانية، يعني إذا جاء وقت الصيحة لم تستأخر هذا القدر من الزمانان، وهو عبارة عن الزمان اليسير
.
 الاستهزاء والسخرية عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة: يا يا ربنا عجل
 والقِظُ: القطعة من الشيء، والحظُ والنصيب.
.




 رسول الهّ

ويفطر يومأ، وأحب الصناة إلى الله، صلاة داود، كانٍ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثهه وينام سدسه！（1）

## ．中 ．



.


 تسبيحه، رجَّاع إلى التسبيح

## ．电重佥


 الكلام البيُّ الفصيح الذي ينبه المخاطب على المرام، من غير التباس．．

## ．

㢄 استماع ما في حيزه من الأنباء البديعة، والخصم يُطلق على الواندا


وُرالسور الحائط المرتفع، ونظيره تسنَّه إذا علا سَنَامه، وتذرَّاه إذا علا
ذُروته .


قا فوق، على خلاف العادة، في غير يوم الحكومة، لأنه عليه السلام جزَّأ




 وهو العدل، فقال عليه السلام تكلما فقال أحدهما.

كا

严


 أَلِنطَابِ أي وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بَأن جاء بححجاج لم أَقدر على رده.

## 信  

右
 ادعاه عليه، أو على تقدير صدق المدعي



 المشابهة الظاهرة، أي فعلم عليه السلام أنه تعالى ابتلاه وامتحنه بتلك





## ＂فصل＂

وفي هذه القصة ثلاثنة أقوال ：
القول الأول：وحاصل كلامهم أن داود عشت امرأة أوريا،، فاحتال
 المتخاصمين، في واقعة：شبئهة بواقعته، وعرضا تلك الواقعة عليه، فحكم
 والذي أدين اللّ به وأذهب إليه، أن ذلك بإطل، ويدل عليه وجوه： الأول：أن هذه الحكاية لو نُسبت إلى أفسف الناس لاستنكف منّها،

والرجل الخبيث الذي يقرر تلك القصة، لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه، وربما يلعن من نسبه إليها، ولئه وإذا كان الأمر كذلك، فلي فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإِفك، بمن خصَّصصه الله تعالىى بنبوته، وائتمنه على
 يقتدي به في مكارم الأخلاق .

اللـانـي : أن اله تعـالـى وصـف داود عليـه السـلام بـالصفـات العشـرة المذكورة قبل القصة ووصفه بصفات كثيرة بعدها وكل واحدا ولدا من هذه الصفات ذالة على براءة ساحته عليه السلام عن تلك الأكاذيب.

والثالث: أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود وتعظيمه،
 والمعايب، لجرى مجرى أن يقال : فلانٌ عالي اللدرجة في في طاعة الني الله، يقتل ويزني، وقد جعله الله خليفةً في أرضه، وكما وكا أن هذا الكالام مما لا يليق

بالعاقل، فكذا ههنا.
والرابع : أن داود عليه اللسلام قال: الوّوإن كثيرآ من الخلطاء ليبغي
 قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي، لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإِيمان على

نفسه، وذلك باطل .
الخامس : لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله تعالى :
 فاسدة، باطلة، فإن قال فائل : إن بعض المحدئين والمفسرين ذكروا هذه


 التحريم أولى، وفي نوع هذه الواقعة لا يتول الله تعالى لنا لِمَّ لَمْ تَسْعوا

في تشهير هذه الواقعة، وأما بتقدير كونها باطلة، فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب.

القول الثاني: في كيفية هذه القصة فيه وجهان:
الأول: أن هذه المُرأة خطبها أوريا فأجابوه، ثم خطبها داود فآثره



كان بينهما في الخِطْبة .
الوجه الثاني: أنه كان أهل زمان داود عليه السلام، يسأل بعضهـم



 حملنا هذه القصة على وأحد منهما، لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا

ترك الأفضلن .
القول الثالث: وهو' أن نقول: : روي أن جماعةً من الأعداء طمعوا في
 وتسوروا المحرابٌ، فلما دخلوا علوا عليه وجدوا عنده أقوامآ، فخافوا فوضعوا كذباً فقالوا خصمان بغى' . . إلخ.

وليس في القرآن ما يمكن أن يُحتج به في وإلحاق الذنب بذلاود إلا
 ع

 الواقعة فتنة لأنها جارية :مجرى الابتلاء، ثم استغفر ربَّه مهَّا همَّ به 'من

الانتقام، وتاب، فغفر له، فكان هذا هو المراد من توله: الوَّظَنَّ دَاوودُ


 بغى الخ كذباً فهذه الرواية لا تتم إلا بشئين: ألا الملانكة، 「 - وإسناد القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء، فكان قولنا أولى،

والش أعلم بأسرار كلامه(1).



 والطاعة، وتحمّل أنواع الشدّائد في الانتقياد، أما إذا كان المّانِّكور هو
 ابن دينار : إذا كان يوم القيامة، أُتَيَ بمنبر رفيع ويوضع في الجّئن الجنة، ويقال: يا داودُ منجُدني بذلك الصوت الحسن الذي كنتّ تمجدني به في الدنيا
(1) ما نقله بعض المفسرين من الأخبار الإسرائيلية، كلها أقوال باطلة واهية، لا يصح






 إلى تفسير ابن كثير، والفخر الرازي، فقد أجادا في هذا الموضوع وأفادا.



 استخلفناك على الملك فيها، والحكم فيما بين أهلها، وفيه دليل علئلى ألن حاله بعد التوبة، كما كانت فبلها، لم تتغير تط، وهذا من أقوى ألون الدلائل

 إليه بعيدُ جلهِاً
 الدين والدنيا، وهو يؤيد أن خطأه عليه السلام كان بالمبالدادرة إلى تصذيق
 اتباعه سبباً لضلالك، عن دلائله التي نصبها على الحق، تكويناً وتشريعاً


 اعتقادهم بلقاء الها وقيل: : المعنى: بما تركوا الإيمان بيوم الحسابي، أو عدم العدل في القضاء. روي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لبعض أكابر

 أم الأنبياء؟ إن الها جمع لداود بين الخلافة والنبوة، ثنم توعَّده في كتّابه
 تتبع الهوى فيضنك عن نسبيل اله . . . الآية، فكانت موعظة بليغة(1).








 ظنهم وكفرهم.



 أي بل أنجعل المؤمنين الدصلحين، كالكفرة المفسدين في أتطار الأرض؟
 استحالة، أي أم نجعل الأبرار الأخيار، كالأشرار الفجار؟ هذا لا يمكن في عدل اله وحكمته؟



 العقول السليمة.

 تعليل للمدح أي رجَّاع إلى الله بالتوبة والإنابة.

## .




 الذي يسرع في جريه، ؤذكر تعالى الصفون، والئل والجودة لبيان جمعها بِين الوصفين المحمودين، واقفة، وجارية، أي إذا وفا وقفت كانت ساكنةّ مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سرانـاعاً وخغافاًا في جريها


 عقرها أبدله الله تعالى خيراً منها، وهي الريح تجري بأمره إلى حيث شاء شاء

## 

 اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن ذِكر الله، ونذماً عليه، وتمهيذاً

لما يعقبه من الأمر بردِّها وعقرها، والتاكيد للدلالة على ندمه عن صميِم
 الهُدَى'ئ والخير المال الكثير، والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه


 عليها، وقيل: الضمير للصافنات أي حتى توارت الخيل بحجاب الليل أي بظلامه.
.
 فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت إيذاناً لسرعة الامتثال بالأمر، أي

 لها، وكانت الخيل مأكولة في شريعته فلم يكن إتلافآ، وقيل : مسحها بيده
 عليه اللسلام لما فاتته صلاة العصر، بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل، ،
 ويدل عليه :وجوه:
الأول: أنه لو كان معنى مسح السوق قطعها لكان معنى جوَامْمَحَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ تطعها
الثاني: القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعأل المذمومة I ـ ترك الصلاة، Y ـ الاشتغال بحب الدنيا، ب ـ أنه
(1) رواه أحمد في المسند.

خاطب رب العالمين بقوله : إلا مع الخادم الخخسيس، ع ـ عقر الخخل في سوقها وهو منهي عنه،
 نسبوها إلى سليمان عليه السالمه، مع أن لفظ القرآن لم يدلَّ على شيّ
 القرآن أن نقول : إن رباط الخينل كان مندوباً إليه في دينهم، كما أنه كذلك
 الخيل، وذكر إني لا أحبها لأجل الدنيا، إنما أحبها لأمر الهه تعالى؛ ثمر أمر
 الرائخين بأن يرُّوا تلك الحيل إليه، فلما عادت إليه، طفق يمنـخ سوفها وأعناقها، والغرض من ذلك إمَّا تشريفاً لها وإبانة لعزتها، لكونها فن أعظم الأعوان في دفع العدو، وإما أراد أن يُظهر أنه في ضبط السياسة والملكِ يتصنع بإلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه.

 عليه اللسلام ما روي مرفوعا، أنه قالل : الأطوفنَّ الليلة على سبغين امرأة،


 أنَابَ| رجع إلى الشه تعالمى .
(1) أخرجه البخاري ولم يذكر أنه تفسير للآية الكريمة، فيحتمل أنه تفسير، ويُحتمل آنه

قصة .




 تعليل للدعاء بالمغفرة والهبة معاً.




.
 يبني له القصور الشاهعة، ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج الدرر والجواهر

 مربوطون بالقيود والسلاسل، لكفرهم وتمردهم عن طاعة سلئليمن

 لاستخراج الياقوت والمرجان .

## ．（佥曼

隹
 شئت البِغْرِ حِحَابِ أي لا حساب عليك في ذلك، لأنك مطلق اليد في التصرف بهذا الملك الواسع ．

## ．

 سامية، مع ما له من الملك العظيم الواسع في الدنيا．
．
理








 انقضت مدة ：ابتلائه قلنا له بواسطة جبريل ：







 صبر، ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما يحيق بهم كما لجأ، ويعلموا ألن عالِّبة الصبر الفَرَجُ

. أَوَابَ
 فيها مائة عودِ "رحمة بنت إفرائم بن يوسفه ذهبت لـحاجةِ فأبطأت عليه، فحلف إن برىءً ضربها مائة(1)، فحلًّل الله يمينه بذلك، ولقد شرع اله سبحانه هذه
(1) سبب حلفه أن زوجته كانت تخدمه في حالة مرضه، فلما اشتدًّ به البلاء، وطالت المدة، وسوس إليها اللثيطان إلى متى تصبرين، نجاءت إلى إلى أيوب وفي نفسها
 الكلام، وحلف إن شفاه الشا ليضربنها مائة سوط، فأراد الشا ألن يعصم نبيه أيوب عليه
 وأن لا بكافنها بالخير شراً، ونبقى ببركتها هذه الرخصة في الأمم إلى يوم القبامة.

الرخصة رحمةً عليه وعليها، :لحسن خلدمتها إياه، ورضاه عنها، وهني

 في شكواه إخالال بذلك، :فإنه كالتمني للعافية، وكمن اشتكى من غدوه إلى


.
 في الطاعة، والبصيرة في الدين.
. (䑪

 إبهامها، أي تذكرهم للدارُ الآخرة دائماً.
 وذلك لأن مطمع أنظارهـم جوار الله عزَّ وجلَّ، والفوز بلقائه، ولا يتسنىى ذلك إلا في الآخرة، وإطلاق :الدار :لإِشعار بأنها هي الدار في الحقيقة،

وإنما الدنيا معبر •
.


 المشهورين بالخيريَّة والنضل، فاقتد بهم في الصبر، وتحمل الأذى من الأعداء.
.


 مرجع ومنقلب، يرجعون إليه في الآخرة، والمراد بالمتقين الجنسيُ، وهم داخلون في الحكم، أو المذكورون من الأنبياء، عبَّر عنهم بذلك، مدها المّا لهم بالتقوى، التي هي الغاية من الكمال .
.

 فيدخلونها محفوفين بالملائكة، على أجمل هيئة، وأحسن حال، كما كا قال


.

(1) سورة الزمر، آية: Vr.

الفاكهة، للإيذان بأن مطاعمهم لمحضض التفكه والتلنذ، دون التغذي، فإنه لا جوع ولا عطش في الجنة .

## .

 ينظرن إلى غيرهم ليس فيهن عجائز، بنات ثلالث وثلاثين، كما هو سن أزواجهن .
.
 به في الدنيا ليوم الجزاء ؤلحساب.

## 


 مثله في مكانه.


حال الأشقياء المبرمين، بعد بيان حال السعداء، المتقين.


بُست جهنم فراشاً ومهاداً لهم يفترشونه، شبَّه ما تحتهم من النار بالفراش، فهو فراشٌ لكنْ لا راحة فيه، لأنه من نصف جهنم.


 والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار .
.
 الماء الحار الذي انتهى إلى درجة الغليان، والغسَّاق:


.
 الطاغين، إذا دخلوا النار، واقتحمها معهم فوج، كانوا يُتَعونهم في الكِفر



 معكم في نار جهنم، يدخلونونها الانيا كما دخلتموها، قال الرؤساء: لا أهلا بهم ولا مرحباً!! فيقول الأتباع:
-
共

 ولكم ناز جهنم.
.

 ضِنْفَاَ مِنَ النَّارِهِ(1) إي عِّاباً مضاعفاً، بأن يزيد عليه مثله.


يعنون فقراء المسلمين، إلذين كانوا يسترذلونهم، ويسخرون منهم.
. (a)
中
 مل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم؟
(i) سورة الأعراف، آبة:

## 

中
 تول القادة للأتباع ولا مرحباً بهمها وتول الأتباع：क्بل أنتم لا مرحبا بكمه باب المخاصمة، لأن فيه تفبيها، وتشنيعاً، وتلاعناً، ودعاء بغضهم

على بعض ．

## 

㢄



## ．





## 


 هو خبرٌ هام، ونباّ عظيمّ الشأن．والأظهر أن الضمير يعود على القرآن،
 أي هذا القرآن الذي جئتكم به، هو نبأ عظيم وارد من جهته تعالى．
．
 يقدرونه قدره الجليل، خيث يعرضونْ عنه مع عظمته．
．禹受曼

 على أن ذلك النبا، بطريق الوحي من عند الها تعالى، لأنه
 بحال الملا الأعلى، وقب اختصامهمم، فإن قلت：كيف يجوز أن يقال ：إن

 المخاصمة في الحوار، ؤهو علة لجواز المجاز فعبَّر عن الحوار بالخصصامُ
． 4 （余
حا يُوحى من الأمور اللغيبية، إلا لأنما أنا نذير مبين من جهته تعالى، أرسبلني الهّ إليكم لأنذركم عذابه
－受受爰

据 الملانكة، بأني سأخلق إنساناً من تراب مبلول، وهو الطينُ، والمراد بـر به أبونا آدم عليه السلام．
．

تحية وتكريم．

．管

 ملعوناً، مطروداً من رحمة الشا عزَّ وجلًّ ．

为
．

 آلَّكَلِنَ ¢؟؟ أي المستحقيـن للتفـوق على آدم بمـآثر خـاصـة، تستحـق بـه التكريم؟
．
．

据
كل الخير والكرامة．
（僉

㐁
 اللذي قدَّره الشا لفناء الخلائق ．
فَالَ

中
 اصطفيتهم لنفسك، فلا قدزة لي عليهم！！！

（\％）
．（


المِتبوعين والأتباع أَجمعين، وهذا هو المراد بقوله تعالى : هَوَلَّكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لأَمْالَنّْ جَهَنَّم مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَمَعِينَا

## 



 مسروق تال: دخلنا على ابن مسعود رضي الشا عنه فقال : أيها الناس من


 الني أدعوكم إليه، ليس بحتاج في معرفة صحته، إلى التكلفلفات الككيرة،

 ومتصفاً بكمال الصفات، ثم أدعوكم إلى الإقرار بالبعث والنشور، فكل ذلك حقُّ لا مرية فيه.

## .

(إنَ
وسائر الخلق .
(1) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ص VV/^\& باب (ؤوما أنا من المتكلفينه وله تتمة.
.
 ظهور الإسلام، وبعد الموت، والشه تعالى أعلم بمراده، وصلى الهى اله على سيدنا محمد، وعلى آله وصححبه أجمعين، والحمد لله ربـ العالمين.
("تم بعونه تعالى تفسير سورة ص־"


مكية وهي خمس وسبعون آية




 والحكمة، للإِيذان بظهور أثرمما في الكتاب، على أساس الحِكَم الباهرة.

## . (合)

 فيه، والصدق الذي لا يشوبه هزل أو باطل، والمراد بالكتاب هو الـوا القرآن،
 شوائب الشرك والرياء. ولفظ עالتنزيل" يشعر بأنه تعالى أنزله نجماً نجماً،
 فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: أن المعنى: إنًّا حكمنا حكماً كلياً جازماً،

بأن يوصل إليك هذا الكتاب، وهذا هو الإنزال، ثـم أوصلناه إليك يا مخمد نجماً نجماً على وفق المعالح، وهذا هو التنزيل．



艮 الذي هو عبارة عن التوحيد، وبطلان الشرك، أي ألا فانتهوا، فإن الها لا لا لا


 يخلصوا العبادة شله تعالى؛ بل ：شابوها بعبادة غيره، يقولون ：ما نا نعبلدهم إلا


 المخلصين الجنة
 الكذب مبالغ في الكفر، ،فإنهما فاقدان للبصيرة．


 الملائكة بنات اللّ، تعالثي الشاعن ذلك، أي لو أراد الله أن يختار لنفسه ولداً


 لعباده، فكيف يكون لل ولد، والوحدانية تنافي المماثلة، والقهارية تنافي الحاجة إلى اللذرية؟．

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) }
\end{aligned}
$$

高






 محورها تخت الشُمس، فيكون نصفها مضيئاً بنورها دائماً ونصفها الآخر مظلمآ، وهذا معلوم بالقطع في هذا العصر（1）．

## 我  ．

（1）انظر كتابنا هاحركة الأرض حقيقة علمية أثبتها الفرآنه ففيه أدلة ساطعة على الموضوع．







 ظلمة الصلب، والبطن، والرحم وَّلِّكُ أي ذلكم العظيم الشأن الذي


 موجباتها ودواعيها، إلى عبادة غيره من غير داع إليها.

 أي فإن الها غني عن إيمانكم وشكركم، ولا يرضى منكم الكمفر وهو
 والرضا: عبارة عن ملح الثيء، والثناء على فعله، واله تعالى لا لا يمبِح الكفر، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، وقد بان بان الفرق، وعدم زضاه باه بكفر
 .

لفوزكم بسعادة الدارين، لا لانتفاءه تعالى به لا تحمل نفس حاملة للوزر، حمل نفس ألخرى، وانِّ وهذا بيان لعدم سراية


 أالصُّدُورِِ أي بمضمرات قلوبكم، فكيف بالأعمال الظاهرة؟.



(
 أَفراده كقوله تعالى":
 الضر الذي كان يدعو اله إلى كشَفه


 ملازميها والمعذبين فيها


(1)


أحسن حالآ ومآلا، أم من هو قائم بموجب الطاعات، ودائم



 الرياء فينجو بذلك مما يحلذهِ؛ ويفوز بما يرجوه، ودلت الآية الكريمة على أل المؤمن يجب أن يكون بين اللخوف والرجاء، يرجو رحمته ويحذر عقابه، ، .
 في حالة الموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال : أرجو اله يا زسنول اللّه، وأخـاف ذنـوبي، فقـال ال
 جاوز حذه يكون أمناً، والخوف إذا جاوز حدَّه يكون يأسآ، ،وكلاهما


 يعلمون حقائق الأحوال، كالقانت المذكور، والذين لا يعلمون شٌيئاً مال، وقيل هو وارد على سبيل التشبيه، أي كما لا يستوي العالمون والجارناهلون،





 . سورة يوسف، اليّة : (Y)

وهم القانتون، وهو تنبيه على أن من لم يعمل فهو غير عالم، وفيه ازدراء



شوائب الخلل .

位


 بشأن المأمور به، فإن نقل عين أمر الشا تعالى، أَدْخلُ في إيجاب الـاب الامتثال


 عنه
 على التقوى والإحسان في وطنه، فليهاجر اللى حيث يتمكن فيه، كما هو
 ألصَّنِرِونَ



 والرياء وغير ذلك، قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للرسول

يحملك على هذا الدين، ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات ملتك؟
فأنزل اله هذه الآية.


 يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك، بلا بل كل ما أمرتكم به، ، فأنا أول الناس شُروعاً فيه، وأكثرهم ملاومة عليه.
.
الْ
 من الدوامي والأهوال، ؤالمقضود منه زجر الغير عن المعاصي، لأنه مع جلالة قدّره، إذا كان خائفاً من المعاصي فغيره أولى.


 معنى التكرير؟ قلنا: هذا لِيس بتكبرار، لأن الأول إخبار بأنه مأمور مِن جههة

 الله أعبُُ لا أعبد أحداً سؤاه.

罒






 لا خسران مثله، وفي تصديرها بحرف الثنبيه، والإشارة بذلك، وتوسيط ضمير الفصل، وتعريف الخسران، ووصفه بالمبين، مبالغة خالدة للتنفير عن عبادة غير الشا
.
 أي لهم كائنٌ من فوتهم ظلل كثيرة متراكمة، بعضها فوق بعض، كا كائنة




 سخطي


(1) سورة إلاعراف، آية: 1₹.


 على ألسنة الرسل من الملائكة عند حضور الموت، وعند الوضع في المرا القبر؛




 والإنابة بأعيانهم، لكنن وضع عباد موضع ضميرهم، تشريفاً لهم بالإضضافة









لا غيرهم من المكذبين الضالين.



 للتنبيه علي أن المحكوم عليه بالعذاب، بمنزلة الواقع في النار، النا وأن اجتهاده


 جنات النعيم، بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم، أي لهم



 روي عن :أبي سعيد الخدري عن الرسول


 آمنوا بالهّ، وصدَّقوا المرسلين،(1) قوله الغابر : أي الباقي في الألفق .

هِ




الزوال، تحذيراً من الاغترار بزهرتها، بانيزآل الماء وما يترتب عليه من آثار







 قدرة الهُ على كل شيء، والحطامُ: ما يجفُّ ويتفتت، ويكسر من النُبت:










 الشّمس تليّن الشمع، وتعقد الملح، فكذلك القرآن يليِّن قلوب المؤمنينـ . عند سماعه، ولا يزيد الكافر إلا قسوة وغلظة.

##   . يَّهِدِى












 اقشعرت جلود الخائفين من اللا، وإذا ذكرت آيات الوعد والر الرحمة لانت

 وهو من الشيطان، وروي عن عبد الهّ بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدلتي أسماء بنت أبي بكر الصلّيق: كيف كان أصحاب رسول الهِ
 وتقشعر جلودهمم، قال عبد الله: فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قُرىء عليهم القرآنُ، خرَّ أحدهم مغشياً عليه، قالت: أعوذ بالشا باله من الشيطان الرجيم، رُوي أن ابن عمر مرَّ برجل ساقط، فقال: ما ما بال هذا فالوا: إنه إذا قرىء



 الضهال .

كا

 في نظائره، والتقديرُ: أْفمن يتقي بوجهه شدة العذاب، كمن أُمِّنَ مْن
 لأنه أعز أعضائه، والذي يُلقى في النار، يُلقى مغلولة يداه إلى عبّقه، فلا


 اللدوام، من الكفر والمعاصي

## .

أي من قبل كفار قريش، أي كذب الذين من قبلهم من الأمم السنالفة
 يخطر ببالهم إتيان السر منها.





بَّ
.


.

 الله، كما قال تعالى: كثيرأ)


洤 والاتعاظ بها، وتحصيل التقوى أي جعل الشا تعالى مثلًا للمشرك

 الخُلقِ، المخالف للناس، ولا يرضى بالإِنصاف، وهذا مثل المشرك، يعبد

 صفة وحالآ، وهو إنكار واستبعاد لاستوائهما لأن العبد المشترك فيه، لا

يدري أيهم يُرضي بخدمته، وعلى أيهم يعتمد، فهو في التحير وتوزع قلبه،
 للموحدين على أن ما لهم من المزية إنما هو بتوفيق الله تعالى وألهيا نعمة
 ذلك، مع كمال ظهوره، فيبقون في ورطة الشرك والضلال.

 سيموتون، أي إنكم جميعاً في صدد الموت.

 بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام والمواعظ، وهم قم قد لـُّوُوا في إلمكابزة




 صفين، وشدَّ بعضنا على بُعض بُلالسيوف، قلنا نعم هو هذاه .



(1) أخرجه الترمذي رقم بYYץّ وفيه: فقال الزبير : إن الأمر إذاً كثدذيد.

افترى على الها سبحانه كذباً، بأن أضاف إليه الشريك والولد وَكْذَبَ
 الرسول
 سبحانه وسارعوا إلى التكذيب، مأوى ومسكن في جهنم؟ بالصّن في في أول
.

 هم المنعوتون بالتقوى التي هي أجلّ الرغائب.
.
 في الجنة كما فيل، لما أن بعض ما يشاؤون من تكفير السيئات، والأأمن



隹
.





يِعَمَلْونَ أي ويعطيهم ثوابهم، بأفضل محاسن أعمالهم، زيادة' للأجز، ، لفرط إخلاصهم فيها


 كأن الكفاية من التحقق والظهور، بحيث لا يقدر أحد على أن ينكارها والمراد بالعبد رسول الشّ











 عزَّ وجلًّ، فأخبروني عن آلهتكَم إن أرادني الله بضر، هل هن هنَّ يكشفن عني



 سواه، تحت ملكوته تعالى.

.

 بأن حاله

.

 مُمِيُّه أي دائم، وهو عذاب النار، والمقصود التخويف.

وَ وَّنَ
为


 بِوَكِيلِ لتجبرهم علي الهدى، وما وظيفتك إلا البلاغ.


.








 وتدرته، فثبت أن الموتِ والنوم من جنس واحد، إلا أن الموت أنقطع تام، والنوم انتطاع ناقص، ومثل هذه الثذابير لا يمكن أن تكون إلا غن الـن تدبير القادر، العليم، الحكيمr






يملكون شيئاً من الأشياء، ولا عقل. لهم؟ وجواب (لو") محذوف لدلالة المذكور عليه.

. تُرَحعَوبَ
 إلاً أن يكون المشفوع له مرضياً عنه والشفيع مأذونا له وكلاهمما مفقود ههنا

 لا إلى أحد سواه.





 ولقد بولغ في بيان حالتهبم حيث إن الاستبشار هو أن يمتلي التلب سرورا حتى تنبط له بشرة الوجه، والاشمثزاز أن يمتلىء غيظاً وغماً حتى ينتبض جلد وجه4:




تعالى بالدعاء، إذا تحيرت: في أمر الدعوة، وضجرت من شدة المكابرة

 مؤمن وجاحم، عن أبي سلملمة قال: سألتُ عائشة رضي الها عنها أَيَّ شيء كان نبيُّ الش الليل افتتح صلاته قال: :إللهمَّ ربَّ جبريل، ومنيكائيل، وإسرافيل، فالطر السماواتِ والأرض، عالمم الغيب والثهادة، أنت تحكم بين عبادكّ، فيما كانوا فيه يختلفون، فاهمنّني لما الختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهني من تشاء إلى صراط مستقيم")"





 ظهر لهم من فنون العقوبات، ما لم يكن في حسابهم، ولم يخطر على بالهم.

(1) الهديث الخرجه مسلم.

صحائفهم

中
.
 أي أنهم يشمئزون عن ذكر الها تعالى، فإذا مسهم ضر دعوا من المّا مألمأزوا




 بالإنسان هو الجنس .
.
重 فَقَلِهْمَ كَانَأَيَكِبـبُونَا من متاع الدنيا .

م فَا


 كَبْوْا كما أصاب أولئك، والسينُ للتأكيد، وقد أصابهم حيث قُحطوا
 عذاب اللّ، لأن مرجعهم إليه تعالى ．

观

．

 وعلا، كما قال الشاعر ：



$$
\begin{aligned}
& \text { 言 }
\end{aligned}
$$

 بالإسراف في المعاصي، وإضافة العباد إليه لتخصيص المؤمنين به، على ما ما


 كمال الرحمة والغفران، نسأل الش تعالى الفوز بها، والنجاة من العضئان بفضله ورحمته．
．نُصَ




中



 بمجيئه، لتتداركوا وتتأهبوا لـ．

． 6 爰


 المستهزئين بدين الشا وأهله، أي فرطت وأنا ساخر ．
．


 ．（ألمُحْ

 عن هذه الأقوال، تحسراً وتعلَّلًا، بما لا طائل تحته وقوله تعالى:


 من الشه تعالى عليه، أي مُد جاءتك آياتي، ويينت لك الهـداية من الْلغواية، لكن تركت ذلك، واستكبرت عن قبوله، وآثرت الضلالة على الهنىى، فلا

عذر لك.
.


 عن الإيمان والطاعة؟ بلى لهم مسكن ومأوى في دار الجحيم.





 يمس أبدانهم أذى، ولا فلوبهم حزن.



 يتولى التصرف فيه كيفما يشاء.


 التصرف فيها غيره، لأن الخزائن لا يتصرف فيها، إلآلا من بيده مفاتيح


 والذين كفروا بآياته التكوينية والتنزيلية هم الخاسرون أشد الخسران، لأنهم باعوا آخرتهم بدنياهم.

## 




 غيره، فمن عبد غيره بعد ذلك فهو جاهل.





 عقوبة الإشراك. .
.

عليك بنعمة الإيمان والقرآٓن .





 تخريب العالم أهون شيج عليه، على طريقة التمثيل والتخييل، فالكون كله خاضع لإرادته وتدبيره، كقولهم شابت لمدة الليل، والقبضة المرة مُمن
 تتَّمْ عن الشريك والنظير، والزوجة والولد.

##  



القبور، ينظرون إلى الحشر الأكبر .

## 




 نورآ لأنه يزين البقاع، ويظهر الحقوق، كما يسمى الظلم ظلمة، أو ألمبا بنور






## .








 وهو وقت دخولهم النار، واستعمال لفظ يوم في أوقات الشدة مستفيض؛، وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع، لأنهم عللوا : توبيخهم بإتانـان

 منك وممن تبعك منهم أجمعين) وقذ كنا ممن تبعه، كدَّبنا الرسل، وقلنًا: ما نزّل الهّ من شيء إن أنتمّ إلا تكذبون.

## 

 بئست جهنم منزلا ومأوى :للمتكبرين، عن الإيمان بالهّ وتصنديق رسله.

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$


للإسراع بهم إلى دار الكرامة، وقيل: سيقت مراكبهُم، إذ لا يُذهب الِّبه

 لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به البيان، وفيه دليل على ألى أن


 طهرتـم مـن دنـس المعاصـي، أو طبتـم نفسـاً بمـا أتيـح لكـم مـن النعيـم
 خروج ولا انتهاء.




 منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة، على أن فيها مقامات معنوية لا لا



(1) سورة صَ، آية: .





 بالحق،


"اتم بعونّه جل وعلا تفسير سورة الزمر"


مكية وآيها خمس وثمانون آية

##  <br> . (G)

ه( هحمَ| بتغخيم الألف وتسكين الميم وهو اسم للسورة.

 . (拿




 أي لا معبود بحق إلا الثّ، نهو الموصونُ بالوحدانية، التى لا يوصف بها
 نحسب، لا إلى غيره، فيجازي كلاَ من المطعِ والعاصي بما يستحفه.
.
. أَلْبَ



 معضالتا، واستنباط حقائثها، وتوضيح منامج الحق، وإبطال شبه أهل



 أي فلا يغررك إمهالهم، وإقباللهم في دنياهم، وتقلبهم في أسفارهم بالتجارات المربحة، فإنهـم مأخوذون عن قريب.

كِ

. كانَ
 الرسل، وناصبوهم العلاء، ومم عاد، وثمود، وقوم لوط، وغيرهم
(1) الجدلال في القرآن نوعان! جدالٌ في تترير الحت، رإبطال شبه الضالين، نهو جهاد
 وجدال لتقرير الباطل، وبتٌ الكنبه والأباطليل، وهذا هو المراد بالآية هنا، زهو جبال الكفرة في الآيات
(Y) الحلديث أخرجه مسلم في:صحبيه رقم דוזץ باب النهي عن المتشابه في الثقرآن.

呂 وَهَمَتْ منه، فيصيبوا به ما أرادوا، ويبطشوا به وبأتباعه، من تعذيب أو قتل، من



 دمارهم عبرة للناظرين



 مستحقو أشد العقوبات وأفظعها، التي هي عذاب النار أبداً. روي أن عمر

 سلام عليك، بسم اللا الرحمن الرحيم احمّ. تنزيل الكتابه إلى قوله: وإليه المصيرُ وختم الكتاب، وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتى تجلده



 الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوان الشياطين عليهه(1) (1)
(1) انظر كتاب سيرة عمر بن الخطاب للشيخ الطنطاوي.

为







 العداوة، فلا تبالِ بهم، فإنٍّ حملة العرش، ومن حوله معك، ويبّالنون في


 , الثنفقة



 نار جهنم•





الجملـة، وإن كــن دون صـلاح أصـولهـم، أي وأدخـل معهـم هـؤلاء، ليتـم
 (آلْحَكِيـُ (أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.







لا مطمع وراءه لطامع .
 . 自重





 لبضضُ اله الثديد لكم في الدنيا، أعظم من بنضكم اليوم لأنسكم



$$
\text { (1) سورة الغنكبوت، آية: } 00 \text {. }
$$

وِ

 موتتين وجياتين، أرادوا بالإماتة الأولى خلتهم أبواتآ، كمأ في توله تعانى:
 عند انتضاء آجالهم، وبالإحياءتين الحياة الأولى، في الدنيا، وَالحياء البعث واحتج أكني العلماء بهذه الآية على إبثات عذاب القبر كما نصت عله




 لإلجام، أي من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟.


وَا




(1) سورة البقرة، آية:

ولا في صفاته، ولا في أفعاله، والمشبُّهة استدلوا بالعلو في الجهة، والكبير في الجثة، وكل ذلك باطل .




 جملة الآيات، لكونه من آثار رحمته، وجلائل نعمته، المون الموجبة للشكر،


 بابنزال الأرزاق، وعند حصولهما يحصل الإنعام التام، على أكمىل الجهات
 أي من يرجع إلى الشّ تعالى بالتوبة والإنابة، ويتفكر فيما أودعه الشّ في

 والاتعاظ.

## 




إخلاصكم .

.



 |(1) أني مالكه وخالله، فهو ضاحب العرش العظيم الذي لا يعلم سعته إلا اللهن،







 والمظلوم .

中
. (合)

(1) سورة الصافات، آية: عT ا 1 (Y)
. 11 : سورة المجادلة آية آية (Y)



 المجيب والسائل هو الها تعالى، ينادي الها جل وعلا، لمالمن المن الملك اليوم،


العالمين
 . أَدِسَابِ
نا بين العباد ـ، تجازى كلُّ "نفس من النفوس، البرَّة والفاجرة، بِّ بما كسبت من


 واحدة، يحاسبهم كذلك في ساءة واحلدة، وقد ورد في الخبر (الا يتتصف النهـار حتى يَيِيـل ـ أي يستـريـح - أهـلُ الجنـة في الجنـة، وأهـلُ النـار في (1) النار)



(1) انظر الجامع لأحكام القرآن تنسير القرطبي r-1/10 والقيلولة هي الاستراحة وتت الظهيرة.

غير أن فيه إشعاراً بضينَ الوقت، أَزِف الرحيلُ: أي قَرُب، والإنسانُ عُند




 ولا شفيع يشفع لهم، لينقذهم من العذاب.

## .







 تقرير لعلمه تعالى بخائة الأعين، وتضائه بالحق، وهو وعيدٌ للخلق

$$
\begin{aligned}
& \text { 侵 }
\end{aligned}
$$






العذاب، وينجيهم من الهول والكرب.

高




 عقابٌ.
. . .

وحجة قاهرة تدل على صدقه.
.

المعجزات، وفيما ادعاه من الرسالة، وفيه تسلية للرسول من هم أشد من كفار مكة.

وِ


 أبناءهم ونستحيي نساءهم) وهذا القتل غير القتل الذلي وقع في ولادة


 ضَكَلِّهِ أي في ضياع، وفي تخُْطُط وخسران، بعيد عن نور الإيمان.

حِينَحكَ
 يقوله لتومه كأنه يستشيرهم في قتله، وني الطاغية خبث وجبروت، نفّ
 يثُلٌ عزشه؟ والظاهر أن فرعون لعنه الشا، كان قد استيقن أنه نبيّ، ولكينْ





 , بِيْرُ أَلِْسَابِ



 والتوكل عليه، فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً في استجلاب الاب الإجبابة، لأن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحذة، قوي ذلك جدألأ، وذلك هو إلسبب الأصلي في أداء الصلاة بالجماعة، ولم يسمّ فرعون لتعميم الاستعاذة من كل طاغية متكبر .







 بالمعجزات الظاهِرة التي شاهد



(1) إنما ذكر البعض تلطفاً بهم، مبالغاً في نصحهم، وإلا فهو موقن بأن العذاب الذي
 على دينه، وأنه متعصب لموسى عليه السلام.



أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كدَّاباً، لما هداه الها إلى البينات. وثانيهما: إن كان كذلك خذله اله فلا حاجة إلى قتله، وقد عرَّخنّ به
 زاد موسى عليه السلام في دفع فرعون، على الاستعاذة بالله، ففيَّض "اللّ
 أحوال نفسي، أنه كلما تُصدني شرير بشر، لم أتعرض له، ألهُ أكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله تعالي، فإنه سبحانه يقيِّض أقواماً لا أعرفهم يبالغون في في دفع ذلك الشر عني



أَرْيَّ

 بَأِس آتَّهِ


 مستشعرآ للخوف الشديل، ولكنه كان يتجلَّد، ولولاه لما الستشار 'أحداً!!.
.

 أنواع العذاب، بالفرق، والريح العاتية، والصيحة المدمرة.
 (受

 يعاقبهم بغير ذنب، وفيه مبالغة حيث نفى إرادة الظلم، ومن كان بعيداً عن مجرد الإرادة، كان عن الظلم أبعد.

## .


تخويفهم بالعذاب الدنيوي، و وايوم التنادهِ يوم القيامة، حيث ينادي فيه المجرمون بالويل والثبور .

مَا (6)

 هَادِج يهديه إلى طريت النجاة.
 قَبَلُ
 النَّهُ مِنْ بَعْدِهِه رَسُولًا وإنما قالوا ذلك على سنبيل التشهي والتمنِّي، من غير حجة ولا برهان؛، وجعلوه أساساً في تكذيب الأنبياء هـ
 به الآيات.

 (





 بالباطل، قالوا: كمال اللُعادة في أمرين: التعظميم لأمر الشا، والثنفقة لخلق الش، والككبر كالمضاد للتعظيم، والتجبر كالمضادٌ للشُفة.

## .

(
أي الطُرق الموصلة إلى السماوات العُلُّى.

重




 صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات، ويوئلـا
 واوَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِبِ أي خسرانِ

. ألرَّتَادِ
 ناصحاً ومذكرآ، وهو إنما تعلَّم هذا من موسى عليه السلام

 والضالال، لأنه إنما يدعو تومه إلى الظلم والطنيان .



.





 الشا، وجبل العمل عمدة، والإيمان أساساً، لإيذانان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه، ولهنا جاءت الجملة اسمية وَوَهُوَ مُؤِمُنُ).
 क إيقاظاً لهم عن سَنَّ النفلةَ، واعتناء بالمنادى لـ.


 من حالكم هذه، أدعوكم إلى النجاةً والسعادة، وتدعونيني إلى إلنار


له سبحانه في المعبودية عِمْمٌ أي بربوبيته، والمراد نفي المعلوم،

 لجميع صفات الألوهية، من كمال القدرة، والإرادادة، والتمكن من المجازازاة على التعذيب والغفران .

中

 نابتا، أنه لا شك في بطلان ما أنتم علهه، من دعوة آلهتكم إلى عبادتها، لأنها جماذات، لِس لها ما يتضي القدرة على شيء، لا تندر على تفريج




(
 آَ






 بهم أسواُ أنواع العذاب، ثم فسَّره بقوله:











 بعد الموت، وقبل البعث.



 الجنة أو النار عليه، والثرمذي رقم IVY الVY باب ما جاء في عذاب القبر .

多



重
．（ألكِبَا
名



．الْحَذَابِ



 على هذا، دون رفعه رأسآ، أو تخفيفٌ قدر كثير منه، لأن ذلك عندهم شبيه بالمستحيل، ولا يدخل تحت أمانيهم．


中
 حال ما كتتم عليه؟ أرادوا بذلك إلزامهم، وتوبيخهم على إضاعة أوقات



 الفاجر، وما دعاء الكافر إلأَ في ضياع وبطلان، وهو من تتمة كلام خزنة

呂
. ألَشَهْهَدُ
 والانتقام لهم من الكفرة، ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفار منز صوبرة



 والآخرين، بشهادة الأثهاد للرسل بالتبليغ، وعلى الكففرة بالتكذيب.

侵
. ألدَّارِ


.


.

آلَأَبَبِ لذوي العقول السليمة.

.










(1) سورة الصافات، آية: |Vr_ |V|
 جهته تعالى، وتقييد المجادلة بذلك، للتنبيه على أن التككلم في أمر الدين،




 تعالى، من كيد من يحسدك، وفيه رمز إلى أنه من همزات إلثياطين


. أَهـَ

 وأَوَ



 خلـق الأكبر، لتصورهـــ في النظر والتأمـل، لفـرط غفلتهـه، واتباعهـم لأموائهم.
(1) سورة يس، آية: 1




 أي تذكراً فليلاً بمعنى: ما آلَّلَ من يتذكَّر منكه؟!.

. (1â)


 ما يحشُون بها


 تعالى: صاغرين ذليلين، وإن فسر الدعاء بالـدؤال، كان الأمر الصارف عنهُ، منزَّلًا متزلة الاستكبار عن العبادة، أو المراد بالبيادة الدعاء فإنه أفضل أبوابها،


لكم . . ${ }^{(1)}$ (الآية)






 ثم إن النعمة إذا دامت واستمرت نسي الإنسان كونها نعمة، فإِأٍ ابتلي بفقدان شيء منها، عَرَف قدرها، مثل أن يتفق لبعض الناس - والعياذُ بانّ

 بمنعه عن الاستناد والنوم.
.

我



 وقال : حديث حسن صخيح

## 


 كانت، ويُصرف عن الهدى والحق، إلى العمى والضلال!!! !

ممهدة صالحة لسكناكم، تبنون عليها الدور والقصور، وجارِّا وجعل السماء كالقبة




 في ذاته، وسائر أحواله، بحيث لو انقطع فيضه عنه ثانية، لانعدم بالكلية.
 لا معبود بحق إلا الش، إذْ لا وجود يدانيه، في ذاته، وصفاته، وأفعاله

 الحمد شا رب العالمين، حمداً له على نعمة الخلق والإبداع.


ول إن ربي العظيم الجليل نهاني أن أعبد هذه الآلهة المزعومة، التي تعبدونها من الأْثان والأصنام، وْذلك حين طلب الكفار منا




.
 هو جل وعلا الذي أوجلمكم أيها الناس من العدم، فخلق أصلكم آدم من تراب، ثم خلت ذريته من النطنة من الماء المهين، وجعل الإنسبان يمرُّ فيم أدوار وأطوار، من النطفة، إلى العنقة، إلى المضغة، 'إلى اكتمال نمو


 تعقلوا ما ما في ذلك من الحكم والعبر




إلى مُدَّة، وتجشم كلفة، وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند
تعلق إرادته بها ．
．



 الإقبال عليها؟ ．

．



 والتكذيب عند عقوبتهما ．
．
中
（佥）
 يحرتون، والمراد بيان أنهمْ يُعْنبون بانواع العذاب．

受


دون الش تعالى؟.


 ينغهـم في الآخرة.

. تَمْرَحْرَ

 تَتْرَمْنَهُ أي تتوسعون في البطر والأثبر ، وتنكبرون عن عبادة الشّ.



 :بطريق الخلود الدائم، فهي المأوى والمسكن لهم.
(1) سورة الحِجْر، آية : ع ع .

##  

|


 بأعمالهمr، ولن يُفلتوا من عقابنا.




 الحديث الشريف، والمذكور أفراد معدودة، أي منهم من أخبرناك عن


 وإذنه، فإن المعجزة على تشعب فنونها عطايا من الها تعالى، قسمها بينهم
 قريش، حيث قالوا للنبي


 المعاندون، المقترحون للمعجزات على سبيل التعنُّت.

居

 واليقر



 عُعْمَلْوِجِ
 من المناسبة المتينة، حتى سميت الإبل (اسفن البر).



منها من الظهور، بحيث لا يكاذ يجترىء على إنكارها من له عقل.


.


$$
0.0
$$



 لعرفوا، أن عاقبة المتكبرين المتمردين، ليست إلا الهلاك، مع أنهم كانوا

أكثر عَدَداً وعُدَداً.

.




 والآيات.


 وكفرنا بما كنا به مشركين، يعنون بذلك الأصنام والأوثان، التي عبدوها من دون الشا تعالى .

عِّ




 كبريائه أفهام المتفكرين، لا تجعلنا بفضلك ورحمتك ولك في زمرة الخاسرين، ،
 وأرحم الراحمين، وصلوات الها على سيدنا: محمد، وآله وصحبه أجمععين، والحمد له رب العالمين .
("تم بعونه تعاللى تفسير سورة غانر")


مكية وهي أربع وخمسون آية


 مجاز مشهور، يقال: هذا الدرهم ضربُ السلطان أي مضران مضروبه، أي هذا

 للإيذان بأنه محقق للمصالح الدينية، والدنيوية، وواقع بممتضى الرحمية
 يعني أنه كتاب منزلٌ من ربّ العزَّة والجلال، يمتّضىن رحمته للعباد.
.
 مختلفة، ومعان متغايرة، من أحكام، وقصص، ومواعظِ، وأمثال، ووعد، ووعيد، وبالجملة فمن أنصف، علم أنه ليس في بدء الخلق، كتاب اجتمع

فيه من العلوم المختلفة، 'مثل ما في القرآن الكريم أنزلناه بلسان العرب قرآنأ عربياً، واضحاً جلياً، معجزاً آلي في فصاخته وبيانه
 هم المتنفعون به.

## .

.
 ينهموا جلالة قدره، فيؤمنوا به.

## 






 إبطال أمرك.

## 重 

共 من جنس مغاير لكم، حتى يكون بيني وبينكم حجاب وتباين، بل إنما أنا



 وتنفير لهم عن الشرك، إثر ترغيبهم في التوحيد، والاستقامة في العمل .
.


 والطاعة.

وسعادة الإنسان مربوطة بأمرين: 1 ـ التعظيم لأمر الله. Y ـ والشمفقة
على خلق الله.
 الله، لا يؤمنون بالبعث والنسُور. أثبت تعالى الويل، لمن كان كان موصوفاً بصفات ثلاثة .
ا ـ أن يكون مشركاً وهو ضد التوحيد، وإليه الإششارة بقوله تعالى :
.
Y ـ ك كونه ممتنعاً من الزكاة، وهو ضد الشُفقة، وإليه الإِشارة بقوله:
.
 كافرون وإذا كان الإِنسان في هذه المراتب الثلاثة؛ كان في نهاية الجهل والضالالة.
.


 مرض، أو عجز عن الطاعة، :كتب له أجره كاملّا، لما رواه البخازي المن أبي موسى الأشعري قال؛: سمعت رسول الش الش يعمل عملً صالحاً، فششغله عنه مرضٌ، أو سفر، كَتبَ الشا تعالى له كصالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم|"(1).

廈

保
 حيث قيل: أبالني خلق الأزضه لتعظيم شأنه تعالى، واستعظام كفرهم، والتعجيب منه، فكأنه يقول منز قدر على خلى هلق هنه الأشياء النظيمة، كِيفِ














 مع اليومين الأولين في أربعة أيام
 في كم خُلقت الأرض وما فيها؟ .

.
居 التقدير، ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهن وأهلها، لاعتنائه تعالى



 على وجهه مععين، وفي وتت مقدر، أو استجيبا لأمري طائتَتْين أو كارهتين،

 منقادين، تمثيل لكمال تأثرهما بالذات وحصنا وحولهما كما أُمرتا به(1)
(1) لنقف وقفةَ قصيرة عند هذا التعبير المعجز، فإنًّ فيه سراً عجيباً، يفوق الخيالَ في =

##  




 الملانئكة والنيرات، وغير ذلك، مما لا يعلمه إلا الشالن تعالى، وأوحى إلى
 الكواكب، فإنها ترى متالألثة عليها، كأنها فيها، والالتفات إلى نولي الونا العظمة

 والعلم، وما أحسن هذه الخخاتمة، لأن تلك الأعمال لا تمكن إلا بقذرة تامة، وعلم محيط

## 

=






 إن حملنا اللفظ على الدقفيقة لا على المجاز، لان الله على كل شيء ڤدلير، فككما أنطق الإنسان ينطق الجمأد والحيوان! .

 كأنه صاعقة، مثل صاعقة عاد وثمود.

.


 بالرفق، وتارة بالعنف، وتارة بالتشويق، وأخرى بالترا بالترهيب، والتحذير عما


 أرسلكم؟ كا كَفُرونَ| لا نؤمن بكم ولا بما جئتم به .



艮
 بِغَيرِ الَحَقِ






> الوديعة، فجمعوا بين الآستكبار وبين الإنكار، فكانوا فسقةة كفرة (1):

##  




(1) روي أن أبا جهل قال ذابت يوم في ملإِ من قريش : لقد التبس علينا أمر مُخمد، فِلو
 والش ما يخفى عليَّ شي؛ من هذه، فأرسلوني إليه فأنا آتيكم بحقيقة أمره، فأرسُلوه فجـاء إلى رسـول الشَ

 أكثرنا مالأ، وإن كنت تريد النـاء ورسول الش






 شيئاً لم يكذب، فلانفت أنَ ينزل عليكم العذاب! ال .






## 信 





.
 قومه، من تلك الصاعقة.


 الحساب، إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية، والتعبير عنه بالنار، للإِيذان بأنها بأنها
 على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا، نم يساقون إلى جهنم.

.

 والعصيان، بأن ينطةها الشّ تعالى، وعن ابن عباس المراد بشهادة الجلودو:

 مما يشهد به السمع والبصر.

金



 ثانياً، لا لُتْتبب من إنطانه لجوارحكم، وينغي أن يعلم المؤمن، أْن عليه من جوارحه رقيبا، يشهد عليه بيوم القيامة.






 ولذا الجترأتم على ما فعلتم.

.
重

سعادتهم وأهليهم، وذلك تمام الخسران والشقاء.

. 6 角





 الاعتذار .



- خَسْسِرِّنَ
(1) سورة إيراهيم، آية: Y)


 من أمور الآخرة، حيث أخبروهم أن لِ بِعث ولا ولا حسابِ، ونظيره فوله






.
 لبعض كل من سمعه وتف علي جزالة ألفاظه، وأحاط فهمه بمعانيه، وقضىى عقله

 تغلبونه على دينه، قال ابن غباس : (قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقوله، .

يَ يَمْ
(1) سورة الزخرف، آية: جץ.

 جزاء سيئات أعمالهم، وعن ابن عباس: عذاباً شديداً في الدنيا، وأسوأ العذاب في الآخرة.

重
.





## 重 


 الكفر والمعاصي من الإنس والجن، والثباطين على ضربين: جنّي،



(1) سورة الأنعام، آية: IIY .

.

 الش وطاعته. واعلم أن الكممالات النفسانية محصورة في نوعين: العلم

 يكون الإنسان مستقيماة، غير مائل نحو الإفراط والبغريط، وإلبيه الإششارة


 الإلهام، كما أن الكفرة يغويهم ما قيض لهم من قرنا قرناء السوء، بتُزيين



 والقبر، والبعث، وللملانكة تأثيرات في الأرواح البشرية، بالإلإلهامات والمكاشفات، كما أن للشيّاطين تأثيرات بإلباء إلوساونس، وولايةُ الملائكة باقية تصير بعد الموت أقوى وأبقى، لأن جوهر النفس من جنس الملائكةه؛ وهي كالشعلة بالنسبة إلى الثنمس.
هِ


ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم في اللدنيا، ولعل ذلك عبارة عما


 اللذائذ والشهوات، وما تطلبه نفوسكم من كل ما يخطر ببالكم.
 يعطونه مما لا يخطر ببالهم، كالنزل للضيف، فما ظنك بما بـا بعده من الألطاف؟.

## 



 منهم، واتخاذ الإسلام ديناً له.





 صار عدوُّك المشاقاق، مثل الولي الشفيق، قيل: نزلت فيلت في أبي سفيان بن حرب، كان عدوآ فصار ولياً بالمصاهرة، واللفظ يقتضي العموم.





. 重谷





تَعْبُدُون





 العبادات، فلا بد من تخصيصه به سبحانه.

.

 يفترون ولا يملون.
.




 وا وَلِيرُّه مبالغ في القدرة، لا يُعجزه شيٌ من الأرض ولا في السماء.







 فيجازيكم بحسب أعمالكمم.
.


أن يفكّووا في آباته وإعجازه، وخبر (إنذ") محذوف للتهويل، كأنه قال؛
 المنافع، عديم النظير، منيع لا تتأتى معارضته .

و

 عباده وخلقه، مستحق للجمد والثناء.

. عِقَابٍ أَلِيمِ



 ينتقم لك منهم.




 أنزلناه بلغة العرب وهم من أهل هذه اللغة، فكيف يمكنكم الدعاء أن

 عربي؟ أو المرسل إليه عربي؟ فالمقصود بيان أن آيات الها تعالى على ألى أي







 القرآن في آذانه وقراً، وعليه عِمى، كما قال سبحانه

 استماعهم له، بمن ينادي من مسافة نائية، لا تُكادُ تُسْمَعُ من مثلها الأصوات.









موقع لهم في الشك والاضطراب.




 وتعذيبه بغير إساءة، منزلة الظلم، وما كان الش ليعاقب أحداً إلا بذبنه، ولا يؤاخذه إلاً بְجرمه، لأنه منزّه عن الظلمه.
'






 واضع، ملابساً بشيء من الأشياء، إلا ملابساً بعلمه المحيط، أبي يعلم

 يتعرفون كثيراً من أُحوال العالم؟ قلنا إن أصحاب هذه العلوم، لا يمكنهم



 الحال، وما منا أحدٌ إلاًّ وهو موحِّدٌ لك.



.
保

 قَنُوطِ وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده، واليأسُ من رحمة الله ك كفر






 أَحابه من نعم الدنَ



. عَرِّ
 بنفسه، وتباعد بكليته، تكبراً وتعظماً، والجانب مجاز عن النفس، ؛ويجرِّ

 واستمراره، وهو أبلغ من الطويل، الذ الطول أطول الامتدادين فبإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟.




 ضلالهم.




 والاستبلاء على بلاد المشارق والمغارب، على وجه خارق للعادة فبإلن قيل:


 لَهُمَ لتوبيخهم، أي أَوْلم يكفهم برهاناً على صدقك،
 أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء؟.




 شه رب العالمين، وصلاته على خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت" * * *


مكية وهي ثاللث وخمسون آية


 واحد، والفصل لِناسب سائر الحواميم.
. (
 السورة من الآيات، أوحى الله إليك في سائر السور، وإلى مَنْ قلى قبلك من الرسل، لدعوة الناس إلى التوحيد، وما فيه صلاح العـي العباد، والنبوة والمعاد، فلا تكن في شك من أمر الدين.
.

وحكمته تعالى، أي جميع ما في الكون خلقُه وملكه، وهو المتر المتعالي فوق خلقه، المننفرد بالعظمة والكبرياء.











رحمته تعالى.

.

 لست بموگًّل بهم، أو بموكول إليك أمرهم، وإنما وظيفتك الإنذار .
"





名




 الموقف، ثم يفرقون بعد الحساب إلى النعيم، أو الجحيم.



 فيه، ومشيئته تعالى تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لاستعداده، فمن علم
 ولا إكراه على أحد ولا إجبار، بل هناك ملاك محض الاختيار وأوقل الحق من



 ليدخل المؤمنين في رحمته، وتُرك الظالمون بغير ولي ولا ناصر، لسوء اختيارهم
(1) سورة الكهف، آية: Y9.












 كل ما ظهر لي من معضـلات الأمور، لا إلى أحد سواه.






 فإنَّ جعل الناس والأنعام أزواجاً، يكون بينهم توالد، كالمنعغ للككير

للنسل



 الوصف الأعلى، اللي ليس لغيره مثله، وهو وصف الجلال والكمال.

㢄
.



وِ



㢄

 بالذكر لعلو شأنهم، ولاستمالة قلوب الكفرة إليهم، لاتفاق الكا











 حيث يمده بالتوفيق والألطاف .
 بيان أهل الكتاب، عقب الإشارة إلى أحوال أهل الشرك، الما وعن ابن عباسن زضي الشا عنه هم (اليهودم والنصارى" أي مأ تفرقوا في الديا الدين، الذئي دُغوا


 تَبَّكَ لعجل الشّ لهم العقوبة في الدنيا، وأملكهم بعذاب الاستئصال، لابنتيجاب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائلدة، آية : } \\
& \text { (Y) سورة صَ، آية: } 0 \text { ( } 0
\end{aligned}
$$







. أْمْ
 لأهل الكتاب











 بشُرط أن يقبلوا الدين، المتفق على صحته بين كل الأنبياء، وفيه التوحيد،
 اللدين، فحينئذ فات النرط، فلا جرم فات المشروط.






 حجة لهم أصلاً، وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة، مجارارة معهم غلى
 الرحمن، وعذاب شديد في الآخرة

毛㧱



 على جناح الإتِيان فاستمسك بالكتاب، واعمل به، وواظب على الغدل؛





 مستبعد، عن قدرة الها تعالى، والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء.
.
لوا
 كيف يشاء، فيخصُ كلاً من عباده، بنوع من البر، على الِّل ما تقتضيه مشيئته
 شيء (ألَّرَزِّزُ المُنبع الذي لا يُغلبُ








 همته مقصورة على الدنيا، فليس له حظ من الثواب،

.







 مؤلم يوم القيامة، والعذابِ الأليم غالب في عذاب الآخرة.









 أكرمهم الله به، هو النعيم الأكبر، الذي لا يُقادر قدرُه.

$$
\begin{aligned}
& \text { حِ }
\end{aligned}
$$

我
（إلّْا



 يضيع عنده عمل العامل، ولهنا يغفر الكثير من اللسيئات، ويكتّر القليل من
 يعتدُ بالطاعة، ويجزل عليها الثواب الكبير ．

## 为 

多 كذِبُأَ بدعوى النبوة، وإنزال القرآن؟ والهمزة للإِنكار التوبيخي، كأنه قيل أيتجرؤون أن ينسبوا مثله

 ما قالوا، ببيان أنه صلى الها عليه وسلم لو افترى على الشا، لمنعه من ذلك
 عنك، يختم على قلبك بحيث لا يخطر ببالك معنى من معانيه، وحيث لم

 بوحيه، كقوله تعالى： لرسول الش


والإثبات، والغرض من الآية أنك لو افتريتَ على اله الكذب ـ ـ كما يزغم
 ولكنك لم تفتر على الشاكذباً، ولهنا أَيَّناك وسدَّدناك!! ففي الآية تكذيب لد لدعوى المشركين
 .
 التـوبـة مـن عبـاده، إذا أقلعـوا عـن المعـاصـي، وأنـابـوا إلـى الشا بصـــل


 وسبجازيكم عليها.

 كما استجابوا لطاعته، والمراد بإجابة دعائهم: الإثابة على طاعاتهم
 بالمؤمنين هل يدلُّ على أنه تعالى لا يجيب دعاء الكاء
 دعاهه؟ و وفائدة 'التخصيص، أن إجابة دعاء المؤمنين، نكون على سنبيل
 ! !لى الحلقوم، عند الموت والاحتضار .







 ويمنع ويعطي، حسبما تقتضيه الحكمة، وتد قيل : ثلاثهٌ ليس لها نهاية: الأمنُ والصحةُ والكفاية .

. آلَحْمِيدُ

 منه، وتفييده بذلك، مع تحققه بدونه أيضاً، لتذكر كمال النعمة، فإنٍ



 اشتد القحط، وقنط الناس، نقال : مُطِروا، أراد هذه الآية.



 فيما يدب على الأرض، أو يطير في الجو، وهنا وهنا يشمل الإنس، والجنز، والملانكة، وقد يجوز أن يكون للملائكة مشي منع الطيران، فيوضف
 حشرهم بعد البعث إِّذا منه، لا يعجزه شيء.

. كَيْ
 فهي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها، والخططاب مع من يفهم ويعقل، فلا

 منها تعريضه للثواب، بالصبر عليه، عن علي رضي الهّ عنه أنه قال : هذه أرجى آية للمؤمنين في الالقرآن، لأن الكريم إذا عاقب مرة، لا يعاقب عليه ثانياً

(鿖



 شوكةٌ فما فوقها، إلاَّ رفعه الشا بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة|"(1)

## 


وكلُ هيء مرتنع عند العرب نهو عَلَم.

##  . 毛同

\% إنِ


 صابر شاكر، فإن الإِيمان نصفه صبر، ونصفه شكر .
.
 من الذنوب، وإيقاع الإِيبا عليهن، مع أنه حال أملهن ، للمبالغة والتهويل

(1) الحديث أخرجه البخاري •1/9 في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض، ومسلم رقم YOVY .

 ويعلـم الكفـار المجـادلـون في آيـات الشا بـالبـاطـل، إذا تـوسطوا إلبحـر؛
 مهرب من العذاب.
" فَا





وحده.
$\therefore$.

 وبناء (ايغغرون" على ضميرهم "للدلالة على أنهم الأحقاء بالمغغرة، لعزة منالها

. يُ يُفِقونَ


والتوحيد، نزلت في الأنصار دعاهم رسول الهّ إلى الإيمان فاستجابوا له
 أي في سبيل الخير

ط فرط تدبرهم وتيقظهم، كراهة التذلل للأعداء، وهو وصفهم بالشجا ولنماعة،



العاجز محمود، وعن الظالم المتغلّب مذموم، وعليه قول الشاعر : إذا أنتَّ أكرْمتَ الكريمَ ملكتَه وإن أنـتَّ أكـرمـتَ اللئيـمَ تمـرَّدا

بيَّن الهّ تعالى أن هذه الخيرية، إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات عديدة: 1 أ أن يكون من المؤمنين. المجتنبين للفواحشن . ع - من المنقادين لأمر الشا. لدينه .


- أَفَّ
 الحميدة، مع كونه في نفسه إساءة إلى الغير، بالإِشارة إلى أن البادي هو
 وإن شراً فشر، ،وفيه تنبيه على حرمة التعدي، وإطلاق السيئة على الثانية،


 شأن الموعود


## . .

 بِّنسِبِلِ| أي ليس عليهـم عقوبة ولا مؤاخذة، لأنهم فعلوا: ما أبيح لُهم •

##  

 المؤاخذة والعقوبة على إلذين يبدؤون بالعدوان، أو يعتدون في الانتقامُ




 من فضّائل الأعمال التين ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وهذه فئ الما الألمور التي لا يؤدي العفو فيها إلى الشُر، كمن اعتاد العدوان على النابن، :فإن
(1) مقابلة اللسيّة بالسيّة، لكيلا يتبجَّح الشُرٌ ويطنى، حين لا يجد من يردعه عن الظطلم والعدوان.

العفو عنه يزيد في ضلاله وطغيانه، بل يجب أن يُردع ويُزجر، بعقاب يكفُّ عن الظلم والعدوان .





 نؤمن، ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟.




 دهاهم
 السيف، فإن قيل: أليس إنه تعالى قال : إنهم يُحشرون عمياًّ قلنّا يكونون



 من تمام كلام المؤمنين، أو تصديق من الشه تعالى لهـم، أي انتبهوا فإن الظلمة المشركين، في عذاب دائم لا ينقطع

##  (1) (1)

(وَ وَ

 فكيف يهتدي إلى طريق السعادة، وقد حاد عن هداية الش؟.
 .





 العذاب، لا من أنفسكمب ولا من غيركم، لأن أحداً لا يملك الاعتراض على الشه جلّ وعلا.



㢄

عَكِّكَ إِلَّآَّكَ

號
 ينسى النعمة حالاً، ويذكر البلية ويستعظمها، ولا يتأمل سببها، بل يزعم أنه أصابه بغير استحقاقِ لها.




 أن يكون في ذلك مدخل لأحد أصلاَا
(1) أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الججودد لنعم الرحمن، نهو يبطر عند حصول النعمة،

 الإنسانه للإشارة إلى أن النعمة محقةة الحصول، بخلاف النفمة والبلاء فإنه على الشك والتقليل، ولهنا قال سبحانه (ؤلنإن تصبهم سينة) يعني على فرض حصول السيئة كالمرض، والفقر ، والبلاء، ذإن الإنسان كافر جاحد لنعمة الشّا، فالنعمة محقةّ
 ولكنها بالنسبة إلى نعيم الآخرة تانهة وحقيرة، كالقطرة بالنسبة إلى البحر، فلذلك
 الضتيل الحقير في الدنيا، فإنه بفرح بها ويعظم غروره، ويتع في العجب وانيان والكبر، ويظنُ أنه فاز بكلْ المنى، وذلك لجهله بحال الدنيا، وبحال الآَخرة، فانهم أسرار القرآن .

. 6 (6)


 تتتضيه المبئئة فيهن، ولعلّ تقديم الإناث، لأنهن أكثر، لككثير النـنـل، أو
 فيه حكمة ومصلحة"(1)، والعقم يطلق على اللذكر والأنثى، فند يكون الرّا الرجل عقيماً لا بأته أولاد، وقد نكون المراة عقيمأ لا تلد، وليس العقم خاضأ بالنساء.

وا


 كم أوحى إلى أم موسى، أون بان يسمبه كلامه من غير أن يبصر السانمع
 المَلِّكِ المتختب،، الذي يكلم بعض خواصه، من وراء الحباب، يسمع


$\qquad$
(1) ليست السعادة في أن يرزْقَ الهُ الإنسانَ ذكرأ أو أنثي، وإنما السعادة في صلإِ الأولاد ونجابتهن، ليكونوأ قرزة عين لآبائهن، وقد إلحسن الشاعر حين تال:


 يوحى إليه، وهذا هو الذي يجري بينه تعالى، وبين الأنبياء عليهم السلام،


 والأخرى بذونها، إما إلهاماً وإما خطاباً، وسبب نزول هذه الآلياية، أن اليهود


 طلب موسى رؤية ربه وألال رب أرني أنظر إليك فال لن ترانيا الآية．

رِّ

．車奥会
 القرآن، الذّي هو للقلوب، بمنزلة اللـوِح للأبدان، حيث يحييها حياة ألبدية
 أي الإيمان بتفاصيل الأمور، التي لا تهتدي إليها العقول، لا الإيمان بما ريستقل به العقل، لأنه ذُبح على النصب، ويُبغض الأصنام، وكان يتعبد على دين إبراهي إليم عليه








 ما فيهما، لا إلى غيره، ففيه من الوعد للمهتدين، والوعيد بلضالئلين الظالمين. والشا أعلم بمرّاده، وصلى الشا على سيدنا محمد، وعلى آلّه وصحبه أجمعين، والحملـ شله رب العالمين.
"اتم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى"


مكية وهي تسـع وثُمانون آلية

-要
.
 جعلنا ذلك الكتاب، قرآناً عربياً، لكي تفهموه، وتحيطوا بما فيه من النظم
 بخروجه عن طوق البشر، وتعرفوا حق النعمة في ذلك.
. 6 (e)
 السمـاويـة الَدَيْنَا
 قدره، براعة بديعة، وإيذان بأنه من علو الشأن، بحيث لا يحتاج في بيانه،

إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغيره، بل هو بذاته كافِ في الشهادة على ذلك، من حيث الإقسام به، كما أنه كافِ فيها من حيث إعجازه ． وبعدما بيّن علو شُّان القزَآن، وححقَّق أن إنزاله غلى لغتههم ليعقلوه ويؤمنوا به، ويعملوا بمؤجبه،＇عقَّب ذلك بإنكار أن يكون الأمر بـخلافه،

فقال سبحانه ：
我
鱼
 ونعتبركم كالبهائم، فلا نعظكم ولا نذكِّركم بالقرآن؟ وفيه إشعار باقتضاء
右


 الرسول الأمين، وإنزال الكتاب المبين ．

## ．

 السالفة، لم يمنعه تغالى من إرسال الأنبياء إليهم لهدايتهم． ．．
 هذه عادة الأمم الضالين：ما جا جاءهم رسول إلا سخروا منه واستهزؤوا، فلا ينبغي أن تحزن وتتأذى من تونك، بسبب تكذيبهم لك ．

## 

بِ

 (1) القرآن تصتهم، وفيه وعد ووعيد
 .

 عنه بهذا العنوان، وسلوك هذه الطريقة، للإشعار بأن اتصافه تعالى بجلألائل الصفات، وبما يستلزمه ذلك من البعت والجزاءاء، أمرٌ بيِّنٌ لا ريب فيه، وانِ وأن
 بهذا المعنى، يعبدون غيره جهلاً منهم وسفهاً، وينكرون ألدرانه
 الشّ، ثم هم يعبدون غيره.

## 我

 . تَهْتَوْونِ(1) الغرض من الآية آن الش عزَّ وجل لا يترك هزلاء الكفار، على كغرمم وفجورمم،
 معرضين عن الإيمان، مسرفين في العصيان، لان لطف الشّ ورحمته بالعباد، تتتضي
 جميعاً، ولكنَّ الهُ برحمته كَّرْ عليهم، ودعامم إليه عنرين سنة!!.


 إلى التوحيذ الذي هو المقِصد الأسمى.

我 .





 . تَزْبَوْنَ


 تركبونه تغليباً للأنعام علي الفُلْكُ، فإن الركوب متعد بنفسه.

艮 .


 هـُنَّالَمُمُمْرِنِينَ له، أي ما كنتم مطيقين لها وضابطين لحركاتها، لولا تسخير الله عزَّ وجل .



 لا يزال في سفر، حتى يستفر به القرار، إما في الجنة أو في النار .
 استوى على بعيره خارجاً للسفر، حمد الله تعاللى، وسبَّع وكبر ثلاثآ، ثـم





وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، في الأهل والثمال|(1) .
.

 استحالته في حقِّ الواحد الأحد، من جميع الجهات، والـو والمقصود منه التنبيه
 الكفران، مبالغ فيه، ولذلك يقولون ما يقولون.


## 




 واتخذ لنفسه البنات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ .
. كَظِيمُ


 فعل جريمة يستحق العقاب عليها.
.


 دعواه، وإقامة حجته، لنقصان عقله، وضعف رأيه؟.

 المذكور، لكفر آخر، وهؤ جعلهم الملائكة الذين ممّ أكمل الخلق، وأكرمهم

 بنت، 「

 القيامة عن هذا الكذب والافتراء.

## 


عبدناهم، أرادوا بذلك أن ما فعلوه حقُّ، مرضي عند اللّ تعالى، وألىا وأنهم
 |وا مِنْ عِلْدٍ أرادوا بالمشيئة الرضا، أو قالوا هذا القول استهزاء لا اعتذاراً، وجعلوا المشيئة حجة لهمّ وظنوا أن اله اله تعالى لا يعذبهم على ألى أي شيء فعلوه ولما أظهر وجوه فساد دعوامم من طريق العقل، أضرب عنه إلى إلبطال أن يكون لهم من جهة النقل، فقال تقدست أسماؤه:

## 






عَاتَّهِمْمُشْتَدُونَهُ أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية، سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم، تقليداً أعمى، دون بصر ولا نظر .

.


 التنعم، وحب الرئاسة، هو الذي صرفهم عن النظر، إلى فنباد التقليذ.


冨


 بِكِه كَفِرُنَهُ قبل أن ينظروا ويتفكروا فيه، إقناطاً للنذير .
.
程
 قومك.
.

 والمؤنث، أي إنني بريء من عبادتكم ومعبودكم．

## （重佥）

 سَيَّهِينِ｜أي يرشدني لدينه، ويوفتني لطاعته، وسيثنتني على الهدلياية، واللسين للتأكيد دون التسويف، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار ．

## ．




 من أشرك منهم بدعاه الموحد．

## ．．

中


 الباهرة، وكان الواجب أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكر، فجعلوه سبباً لزيادة الكفر
．



．白合会
 مكة أو الطائف وَعِلِمِهِ أي بالمال والجِاه، كالوليد بن المغيرة من مكة،
 نزوله على الرسول على عدمها، بمعنى أنهـ لو كان قرآنا، لتزل على هؤلاء، بناء على ألأل

 المختصين، بالنفوس الزكية، أما المتمتعون بالحظوظ الدنيوية، ：فهم من استحقاق تتك الرتبة بآلاف منزل، قال الهّ تعلى ردآ عليهم．



ورو أَهُهُ يَتِيمُونَ

 أسباب معينتههم، قسمة تقتضيها مشيئتنا المبنية على الحِحَم والمصالح، ولم نفوّض أمرها إليهم، فمن أين لهم أن يتحكَّموا في أمر النبوة، التي

 وقوي، ونقير وغني، وحاكم ومحكوم ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم، حتى يتعايشوا ويصلوا إلى مرافقهم، لا لكمال في الموسَّع، ولا لنتص في المقتَّرَ، ولو فوضنا فئنا أمرها إلى

 الانتضاء، وثمرات الرحمة تبقى أبد الآباد!!.

##  

 قدره، عنده عزَّ وجلَّ، والمعنى: إن حقارة شأن المتاع، بحيث لوان الوالا أن




 والعلالي







 تعالى، وأنهما على شرف الزوناله، وألن العظيم هو العظيم في باب اللتقوي، والإيمان، ولهذا قال رسول الها
 على الكافرين أنواع النعم، لصار ذلك سبباً لاجتماع الناس غلى الكفر، فلمَمَ
 على هذا التقذير، كانوا يجتمعون لطلب الدنيا، فهذا إيمان المنافقين، فلا فلا بـد
 فحينئذ يكون مسلماً صادقاً في دينه، وأما في طلب الدنيا فلا يظهر حقيئة إسامه.
.


 عن القرآن، "لفرط اشتغاله: بزهرة الحياة الدنيا، وانهماكه في الشهوات،
(1) الحديث أخرجه الترمذي رفم 1YY وبال : حديث حسن صحيح.
 ملازم، ومصاحب لا يفارقه، ولا يزال يوسوس إليه ويغويه، والمراد منه التنبي على آفات الدنيا، وذلك أن من حاز المار المال والجاه، صار كالألأعشى عن ذكر الها، وإذا ازداد حبهما زاد العشنئ حتى يصير كالعمئ.

## 



 الَّبعوهمب" (1)

. 6 谷㿥



 واولن ينفعكم اليوم| الخ حكاية لما سيقال لهم حينئذ، من جهة اله عز وجل، ، توبيخاً.
.

(1) الأظهر أن الضمير بعود إلى الكنار أنفسهم، أي وإن الكفار يظنون أنمم مهتدون باتّباعهم طريق الثباطين.

 في سببه في الدنيا، على معنى：أن اشتراكهم في العذاب لا يخفق عنهـ لا لا لا البلاء، لأن المكروب يجذد راحة التأسي بغيره، وهؤلاء لا يجدون ذلك، فقد حُرموا أهون أنواع العزَاء．

重
．重佥

 الآية، وهذا تسلية للرسول
 الهـمج｜؟ إنكار وتعجيب ：من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم، وهم

 هو تمكنُم في الضلال، المفرط، بحيث لا ارعواء لـهم عنه، لا توهم
 تعالى وحده．
．
 قُمْنَقِمُونِّ لا محالة في إلدنيا والآخرة．



解 بعض ذلك يوم بدر، ويوم أحد．



 ودين الإسلام．
．

畀 أشرف الكتب السماوية ولوَسْفَ تُتَكَونَ هِ يوم القيامة عنه، وعن قيامكم بحقوقه ．

．
 كما في قوله تعالى：الفاسآل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الك وفائدة هذا

重 ذلك في دين من أديانهم، والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على

التوحيد، والتنبيه على أنهب ليس ببدع، حتى يُكنَّب ويُعادى فبيَّن الها تعالى أن إنكار عبادة الأصنام، ليس من خواص إلى دين الإسلام، بل كان جمنيع الأنبياء مطبقين على إنكاره!!.



 الرسول
 واستهزاء.
 . 1 (佥


 كَرِحعُونَ| عما هم عليه منَ الكُر، إلى دين التوحيد.







## .



##  


 وَهَكْذِهِ آلَّنَهَهُرُ أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر : نهر مالملك، نهر طولون،

 لما قرأها قال : لأولينَّا أخسَّ عبيدي!! فولا وضوئه، فخرج إليها فلما شارفها قالل: أهي القا القرية التي افتخر بها فرعون، والش إنها أقل عندي من أن أدخلها فشنى عنانه.

## .

 من المهانة وهي القلة، أي لا عزَّ له ولا سلطان ولا مال، يقصد به موسى
(1) سورة الأعراف، آية: عץץ .




(a) Cor
 كرامة له ودلالة على نبوته، وقد كانوا إذا سوَّروا رجلاً سوَّروه وطوقون
 يمشون معه يعينونه، ويصدقونه في دعواه.
.

 فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الكبير .

فَكَمًا عَاسَفْرنَا

.

 تسير مسير الأمثال، فيقالل: مثلهم كمثل قوم فرعون.
.
 الله

 عزيرآ، وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار، فقد المد رضينا أن نكون معهم!! ففرح قومه وضحكوا، وارنفعت أصواتهم، وذلك فيلك قوله تعالى :


وضجيج، فرحاً وجدلا .

. 更爰




 ومن تعبدونه لكان هناكُ احتمال للاعتراض، على ألى أن الآية بعدها وردت


 القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية، والآيات الكثيرة تدل أن الجدل الذي

 والعناد، عن أبي أمامة رضي الشا عنه قال: قال رسول الشَ

جَدَّلام الآية)
.



 الأولاد.
.




 قال مجاهد: ملائكة يعمزون الأرض بدلا منكم.


 ^؟ باب اجتناب البدع وألجذل، وأحمد في المسند 1 (1) YOr. ov.

الساعة، لأن الها عز وجل ينزلهِ من السماء قبيل قيام الساعة، فنزوله علامة


 مُتْتَقِيَّهِ أي دين قويم موصل إلى الحق .
.

حيث عرّضكم للبلية.




 الديـن، لا بأمور الدنيـا، .لأن بيانـه ليس مـن وظا ونائف الأنبيـاء، كما قـال الْ فيما أبلغه عنه تعالى .
.

$\qquad$
(1) أخرجه مسلم رقم بشY
 وانظر جامع الأصول VIE/I.V.



.

 اليهود لعنهم الشا: زنت أمه فهو ولد الزنى، وقال بعضن النصارى؛ عيسبى هو الله، وبعضهم قالل: :هو ابن الله، وزعم أكثرهم ألن الشاله وعينسى وألمه






 بإتيانها

- (爰


 بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب، ورفع الدرجات.
.

المتقون المتحابون في الشَ تشريفاً لهم.
.
 مُتَلِيِنِ الناس فزع كل أحد، فينادي منادِ ِيا عبادي فيرنع الخلائق رؤوسهم على الرجاء، ثم يتبعها والنذينَ آمنوا| فينگّنُ أهل الأديان الباطلة رؤوسهم.
.
中 تُسرُون سرورآ يظهر أثره على وجوهكم.

وِكِّا





 للتشريف.
ovr

## .


الصالحة، شبَّه جزاء الأعمَال بالميراث، لأنه يخالُّفه للعأمل عليه.

## 


 وإنما ذكر تُالى التنتُم بالمطاعم والملابس، وهو حفير بالنسبة إلى سائر نعم الجنة، لما كان بهم من الثيدّة والفاقة.
.
 الكفار، حخبما ينىئ عنهم ايرادرمم في مقابلة المؤمنين.






نستريح، من قضى عليه إذا أماته، والمعنى سل ربك أن يقضي علينا،


. .



.
 الله

 ويتشاورون في أموره
.
ما

 يكتبون ما صدر عنهم التي من جملتها سرهم ونجوامهم، وعن يحهى بن
 من أمارات النفاقه، .

## 

نا

 الككلام، بيان بأني لا أنكر ولثيه لأجل العناد والمنازعة، إن قام دلبليل غلى



## .

 من الزوجة والولد، وفي إضافة اسم الرب إلى العرش أعظم الإجزام، تنبيه على أنها وما فيها تحت ملمكوته وربوبيته، فكيف يُتوهم أن يكون شِيء مُمنها جزءآ منه سبحانه، وفي تكريم اسم الرب تفخيم لشأن العرش .

## 

銒


(1) الآية الكريمة على الفرضن والتقدير، الي إن كان شَّ ولن، فأنا لا أستنكف عنّ عبادته،

 لاياكل ولا يشرب ولا ينام، فكيف يكون عيسى ابتاً شَا وهو يأكل ويشنرب ويحدث الحدت؟ تعالى الشا عما يقرل الظالمرن علواً كيرآ!!.

يُوعَدُونَ يعني يُني يوم القيامة، فإنهم يومئذ يعلمون ما فعلوا، وما يُفعل بهم، والمقضود منه التهديد.


 كالدليل لما قبله.

##  <br> 

 مالك السماوات والأرض، وما بينهما من المخلوفات، من الملالئكة،
 تُرجَعُوِنِي) للجزاء، والالتفات للتهديد.




 يشهدون بع عن بصيرة وإخلاص.
(1) لا يتضضي هذا تعدد الإله، لأن المراد بالإله هنا المعبود، أي هو جلَّ وعلا معبود في الالألا كما هو معبود في السماء، يعبده أهل السماء وأمل الأرض .

## 


 غيره؟ مع كونهم يعترفونن بكون الكل مخلوفاً له تعالىـ ．
 علم توله


## ．

隹


 على خير خلقه، محمد وعلى آله وصحبه وسلم．
"اانتهى بعونه تعالى تفسير سورة: الزخرف"،

米 来 兆


مكية وهي تسع وخمسون آية

. 受领

. (



(1) أما القائلون بأن هالليلة المباركة" هي ليلة النصف من شععبان، فليس لهم دليل يعوَّل

 العزيز، وأنها في شهر رمضان المبارك، والش أعلم.

ابتدأ فيه إنزاله، أو أنزل جملة إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ، ثمّم




 من شأننا الإنذار من العقابِ.


 القدر، ومعنى يفرق أنه يكتب ويفصل كل أمر خكيم، من أرزاق القا العباذ،
 وفي الآية بيان لعظم القرآن بحسب ذاته، لأن تعالى. أقسم به، ولـي ووصفه
 منزله، وهو رب العزة والجلال، لتوله تعالى : إلنا كنا مزسلينه,





 إلى العباد، لأجل إفاضة رحمتنا عليهم، فالأوامر الصادرة منه تعالى، منـ

باب الرحمة، فإن الغاية من تكليف العباد هو تربيتهم وتعريفهم للمنافع

.
إِ
 وجلً .
.
重 فهو المحيي المميت، خالق الخلق، ربُّ الأولين والآخرين.
.
 يقولون ما يقولون عن جدٌ وإذعان، بل مخخلوطاً بهزء ولعب.
.



 والأرض مثل الدخان، وذلك قوله تعالى:
.
 وهذا قول ابن عباس، وابنن مسعود، وهو اختيار الفراء، والزجاج؛، وأكثر العلماء، وعن علي: هو دخالن يأتي من السماء قبل يوم القيامة، يمالكا ما بِين المسرق والمغرب، يمكث أربعين يورين يومآ، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الز كمة، وأما الكافافر فهو كالسكران:
 والرحم، إنْ دعا لهمّ، وكثئف اله عنهم العذاب، أن يؤمنوا، وذلك قوله تعالى حاكياً قولهم:

## .

 قالوا: تصوَّر المعذبون به من الكفار والمنافقين الدخان، فاستغاثوا وقالوا
. (ain )

 من دواعي التذكر، وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه، حيث جاءهم رسبول عظيم الشأن، وبيَّن لهم مناهج الحقٌ، ،بإظهار آيات ظاهرة، ومعجزات قاهرة.
. (GA)



وأخرى مجنون، نهل يتوقع من قَمَم هذه صفاتهم، أن يتأثروا بالِعظة؟ وما مثلهم إلا كمثل الككلب إذا جاع ضَفَا، ـأي تذلل - وإذا شبع طنى .

## . (aiol

 وأربنا اكثبف عنا العذاب إنا مؤمنونه بطرين الالتفات لمزيد التوبيخ، وما بينهما اعتراض، أي إنا نكثبف العذاب المعهود عنكم، زمانانَا قلليّا، إنكم تعودون إثر ذلك إلى ما كتتم عليه من العتو والفساد.
ومن فسر الدخان بأنه من أثراط الساءة قالا : فيكثئفه الشا عنهم بعد

 مجنونئ ئئهه، واحتج القائلون بالثاني، بيعض الأحاديث الشريفة منها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الش لا ستاً: طلوع الثمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدرانجال، وخويصة أُحدكم، وأمر العامةه(") أي قبل ظهور ست آبات وعلامات، وووله هوخويصة أحدكم" أي ما يختص به الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله، فيشّنله، ويريد بأمر العامة القيامة الكبرى، وقيل الفتنة التي تعم

 والدجال، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونالثاثة خسوف، ونار تخرج من اليمن()". وعن عبد الله بن مستود رضي الشا عنه قال: (اخمس قد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه مسنم رقم YQEV فی في الفتن . }
\end{aligned}
$$


 يقصسٌ، ويزعم أن آية الدخْان تجيء، فتأخلذ بأنفاس الكِفار، ويأخذ المؤمنين


 فأخذتهم سَنَه حَصّت (Y) كلَّ شئه، حتى أكلوا الجلودَ، والَّميتة من ألجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى: كهيئة الدخان، فذلك قوله تعالى : طوفارتقبّب

.
 أي يومئذ نتتمم منهم أثد أنواع الانتقام .
.

 عليهم تعالى لم يبعث نبياً إلا من سَرَاة قومه وكرامهم .

(1) أخرجه البخاري (Y (Y) (Y) الي افنتْ وأكلت كل شيه (Y) . ovr/^/ الحديث أخرجه البخاري في التفسير (Y)





 وهي معجزة العصا واليد.
.
 أي من أن ترجموني أي تقتلوني، قيل: لما قال: اؤوأن لا تعلوا على الها
 مبالي بما كانوا يتوعدونه به من الرجم.
. (
 تتعرضوا لي بنر وسوء، فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم.
.


مصرُّون على الكفر والإجخرام، فانتقم منهم، فإن قيل: الككفرُ أعظم من

 والجرايمّ، وهؤلاء جمعوا بين الكّا الكفر والإجرام، وسرعان ما كانت استجابة

الدعاء!! قال تعالى آمراً له:

## .

多

 خروجكم.

## 




## .

 غناء، وعيون جارية بالماثر.

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

ومساكن ودور وقصور أنئة.




 قيـل (1) بـم بنـو إسرائـيل، وفيـل : غيرهـم لأن بني إسرائــل لـم يعـودوا إلى

مصر
.
 أحد، ولا تأثر بموتهم مخلوق، لأنهم فجرة أشقياء، وبكاء السماء كناية عن الحزن والتفجع عليهم، وفيه تهكم بهمّ، وبحالهم المنافية لحال منال من يعظم
 رُوي عن أنس رضي الشا عن النبي

 عليهم أهل السماء والأرض.
$\qquad$
(1) القول الأول هو الصحيح، أن الذين ورثوا ديار توم فرعون مم بنو إسرائيل، لفوله تعالى
 وأرثناها بني إسرائليه فالنص صريح في انٍ الوارثين كانوا بئي إسرائل، والثول بانثهم لم يعودو إلى مصر غير صصتع، وهي أخبار إسرائيلة. (r) الحليت الخرجه الترمذي في كتاب الثنسير ros/0.
. .

وقتل أبنائهم.
.


.


.

 يعملون؟.
( إِنَّهَ

مسوقة للدلالة على تماديهم في الإصرار على الضلالة، والتحذير 'من حلول مثل ما حلَّ بهم.
.


重爱
\＄ صَكِدِِينَهِ فيما تعدون به من فيام الساعة، فأحيوا لنا من مات من أجدادنا
．
重






 أهلكوا بسبب إجرامهم، مع ما كانوا في غاية القوة، فالأن يهلك هؤلاء

## ．（我）


(1) أخرجه أحمد في المسند.

## 




## .


 أي الأولين والآخرين، برهم وفاجرهم.





.

 يرحمه من أهل الإيمان.


 وما بعده．

## 






## ．（重榾


 اَبَجْيِيدِ）أي وسطه．

## ．

 فوق رأس ذلك الشقي الفاجر، من هذا الماء الحميم، الذي تناهت حرارته．

## 



والاستهزاء: ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزَّز المكرَّم، روي أن أبا جها قال للرسول فواله لا تستطيع أنت ولا ربك، أن تفعلا بي شثيئاً، فقتله الأه يوم بدر وأذله، ويقال لل في القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. (



 والمسكن إنما يطيب بشرطين: 1 ـ أن يكون آمناً عن جميع ما يُخاف. Y - وأن تكون أسبناب النزهة فيه كاملة .
الِ جَنَّبتِوَعْيُوْبِ
 وهذا يدل على اشتماله على طيبات المآكل والمشارب.

## .



 الآخر، قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا:

ولِ
بزوجات من الحور العين، والكُورُ: جمع حوراء ومي البيضاء، والِيعِنُ جمع عيناءُ وهي عظيمة العينين.
.

 ما يسؤهم، ويكدِّر صفوهم.

.

 الشه من عذاب جهنم الفظيع
.


 المطالب، ؤذلك النعيم تكرمة من الهُ عزَّ وجلً لهـمر.

## 


بلغتك، كي يفهمه قومك، ويتذكروا ويعملوا بموجبه.

## . (



 لّه رب العالمين، والصلاة: والسلام على الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان")

*     *         * 



مكية وهي سبع وثلاثون آية

. (I) (1)
وأهمَا الحروف المقطعة للتنيبه على إعجاز القرآن.
 والجلال، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، لا كما زعم المشركون أنه من وضع محمد.

## 





 جبال وبحار، وأنواع المخلوتات العجيبة، وأما الآيات في الأنفسن فقد ذكرها في قوله:



 أُي من شأنِم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه.







 آيات في المواتع الثلالة، للتفخيم كماً وكيفاً.

尼
.

 .







 العجم، ويشغل بها الناس عن استماع القرآن، والآية وردت بعبارة عامنة،

 إصراره واستكباره، والبسارة للتهكم．

## ．

重





## 共 

呂

 الأصنام، وتوسيط حـرف النفي مـع أنَّ عـدم الإغنـاء مـن الأصنـام أظهر
 يُقُادر قلره.
.

 العذاب، وتنوين الغذاب في المواقع الثلالة للتفخيم.
.

وا








"



أي عن الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا يعتقدون بحساب الشه وجزائه، نزلت في عمر بن الخطاب رضي الشا عنه، وذلك ألن مشركاً من بنا بني غفار

 من الآثام والإجرام، وبما كانوا يكسبون من فبيح الفعال.

我 . تُجَعَوْبَ
 الحياة فنفعه لنفسه، ومن فعل شرآ فضرره عائد عليها، لا يكاد يسري يسري إلى

 خيراً فخير، وإن شراً فنشر .






محمد



 كفار مكة، كطريقة من تقدم في جحود النعم، والتكبر والعناد.
.
.


 آراء الجهلة النابعة من الشهوات.


侵
 اللذين أنت قدوتهم، فلُّمْعلى ما أنث عليه، وأعرض عما سواه بالكلية.
.
 وضياء، وهدى وشفاء، ورحمة لمن آمن به، واستمسك بهدايته.

## 


 المحسنين، إثر بيان حال الظالمين والمتقين، و (أمر" منتطعة وما فيه من




 يستورن في شيء منهما، فإن مؤلاء في عز الإيمان والطاءة في المحيا، وني رحمة الشّ ورضوانه في الممات، وأولك في الكفر والمعاصي في الدنيا، وفي لعنة الشا والعذاب في الممات، شتًان بينهما، فلا يتساوى
 هذا، وظنهم الباطل، فال الكلبي: نزلت هذه الآية، في عتبة، وشيبة، والوليد، فالوا للمؤمنين: لو كان ما تتقولون حقاً، لكان حالنا أفلا أفضل من حالكم ني الآخرة، لأنَا أفضل حالاَ منكم في الدنيا!| فانكر الشا عليهم، ويَّن أنه لا يمكن أن يتساوى المجرم مع المحسن، ونظيره توله تالـالى:



$$
\begin{aligned}
& \text { وَ وَشْمَ لَيْظَّلَوْنَ } \\
& \text { (1) سورة السجدة، آية: 1^. } \\
& \text { (Y) سورة القلم، آية: } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

 فإن خلق الشه لهما بالحق المقتضي للعدل، يقتضي تفضيل المحسن على المى المسيء، في المحيا والمماتُ وانتصار المظلوم من الظالم، وإذا فـ فـ يُطرد
 عطف على ما قبله، أي لأجل إظهار الحق، ولتجزى كل الح نفس بما فعلت

 ظلماً، لبيان غاية تنزهه تعالى عنه.
.






铞
 الني؟



T.Y

 الأنفس، مرور الزمان، وينكرون قبض الألأرواح ويضيفون الحون الحوادن إلىا إلى



 يَظْتُنْنَ أي فصارى أمرهم الظنّ والتقليدُ، من غير أن يكون لهم شيء يصح أن يتمسك به في الجملة．

كا ．كُنْتُصَمْدِقِينَ
高
㢄
 الحجة، فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاَ امتناعه مُطلقاً．

圂




（1）الحديث أخرجه أحمد في المسند 99／0．

 الإماتة والإحياء، ولذلك ينكرورن البعث والجزاء.

. أَمْطِلُون

 الحياة والعقل والصحة رأس المال، والتصرف فيها لطلب السعادة الألبدية، والكفار قد اتعبوا أنفسهم في هذه الحياة، وما وجدوا منها إلا الخسران؛


 جزاء أعمالكم، من خير أو شر!! الـ
.




 في الدنيا من خير أو شر.






.


الإِفسادُ والإجرام!؟.
中






.
 من الصورة المنكرة الهائلة، وعاينوا وخامة عاقبتها، أو جزاءها فإنا فإن جزاء



- نَّصِرِّنَ

我



##  



 منهم أن يعتبوا ربهم، أي يرضوه، لفوات أوانه.

## .


 لكل منها بطريق الأصالةً، ويوحي بالعظمة والجلال، فهور ربُّ الكائنات، وخالق الأرض السموات؛ اللذي تفرَّد بالخلق والتدبير .

## 


 أعلم بمراده، وأسرار كتابه، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد وعلى آله وصحبه أجمعيني، والحمد ل山ّ رب العالمّين. "(تم بعونه نعالى تفسير سورة الجاثية)

*     *         * 


## نَهِهْ تُنَ




#   

